











RV POLARSTERN leaves on its fourth Antarctic Expedition on the
3rd of September and after its completion on the 30th of April,
1986, in Punta Arenas, the ship will not return to Bremerhaven.
Instead it will carry out a winter experiment in the ice of the
Weddell Sea.
The expedition is divided into three Legs in addition to the
outgoing journey (ANT-IV/l). Geological investigations comprise
the main theme of the polar Legs. Smaller projects from other
areas of polar research (e.g. biology, airchemistry) are also
included. Table 1 provides on overview of the cruise timetable
and the principle projects being undertaken.
The first Leg ANT-IV/1 from 3.9.85 {Bremerhaven) to 30.10.85 (Rio
de Janeiro) is subdivided into three parts. During ANT-IV/1a
(Bremerhaven to Las Palmas), investigations will be carried out
in the deep West European Basin of the transport mechanisms and
pathways of organic substances in the near-bottom water layers,
as part of the BIOTRANS project. Oceanographic measurements of
recirculation in the subtropical North Atlantic anticyclone will
be made during the ANT-IV/1b Leg (Las Palmas to Dakar) and will
be supplemented by work undertaken during longterm moorings. The
ANT-IV/Ie Leg (Dakar to Rio de Janeiro) investigates sedimen-
tation and the development of hiatuses on the Siera Leone Rise.
The history of equatorial surface water productivity as well as
periods of increased bottom water exchange and their vertical
gradients will be reconstructed.
On the second Leg ANT-IV/2 from 6.11.85 (Rio de Janeiro) to
30.11.85 (Punta Arenas) Holocene sedimentation and the climatic
history of the Bransfield Strait area forms the main investi-
gational theme. Another research interest is the relationship
between back-arc volcanism and sediment diagenesis. This in-
vestigation of hydrothermal hydrocarbon genesis is the
continuation of a project begun in this area during the ANT-IV/3
(1983) cruise.
The core of the ANTARCTIC-IV Expedition is the third Leg ANT-IV/3
from 5.12.85 (Punta Arenas) to 13.3.86 (Cape Town). During this
Leg a very extensive and complex scientific and logistical
programme will be carried out involving RV POLARSTERN, heli-
copters, skiplanes and land vehicles at the Georg-von-Neumayer-
Statiom, Filchner Summer Station and Kottas Mountain areas. The
important programmes are listed below:
- logistical supply and constructionul work of the Georg-von-
Neumayer-Station and change of the overwintering team,
- a glaciological and aerogeophysical programme around the
Georg-von-Neumayer-Station,
- an overland traverse from the G.v.N. to the Kottas Mountains
with a geological and geophysical programme,
- the logistical supply of the Filchner Summer Station on the
Filchner-Ronne Iceshelf,
- the completion of the second phase of the glaciological
FILCHNER-Project based at the Filchner Summer Station which
concerns the ~ass budget and mass balance of the Filchner-
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Ronne Iceshel f,
a marine geophysical programme with MCR seismics, gravimetry
and magnetics etc. which represent·s a pre-site survey for the
Ocean Drilling Programme (ODP),
- sedimentological sampling along specific profiles from the
shelf to the deep sea for investigations into the Quaternary
history of Ule Weddell Sea, paelo-oceanography and climatic
development.
The individual projects will be carried out largely independently
of each other.
Besides her function as a scientific tool in this complex
expedition RV POLARSTERN supports all scientific and technical
groups, serves for transport and supply and especially as commu-
nication and security headquaters for all projects.
As in the past season several scientists and members of the new
over-wintering team are transported by SA AGULHAS due to the
generous support of our Southafrican colleagues.
RV POLARSTERN will reach Georg-von-Neumayer-Station on about
12.12.85 on Leg 3 from Punta Arenas in order to land the
scientists for the Kottas Mountains traverse. The ship will then
go to the Queen Maud Rise where geophysical and geological work
will be carried out over Christmas. After another trip to the
G.v.N. on 30.12.85 to unload supplies, the Ship sails directly to
the inner Weddell Sea to supply the Filchner Summer Station and
to land the expedition members for the FILCHNER project. While
this glaciological programme is being undertaken, RV POLARSTERN
sails NE to take MCR measurements and sediment samples from the
continental margin between 10° and 20 0 W in the Caird Coast area.
At the beginning of February the ship goes to the Filchner
Station again to pick up the scientists and instruments and bring
them to the G.v.N •• Whilst a further glaciological research
programme on the Ekstrom Iceshelf near G.v.N. is being carried
out, the ship will sail to the Astrid Ridge (ca. 10 0 E) to take
m0 reg e 0 phy sic a1 r ecor dsan d sed i men t sam p1 e s· • The s hip ret urn s
to the Georg-von-Neumayer-Station at the beginning of March to
equip the station and to pick up the summer personnel. On about
the 5th March the ship will take its leave of the new over-
wintering group and sail towards Cape Town.
The fourth Leg (ANT-IV/4 from 18.3.86 (Cape Town) to 30.4.86
(Punta Arenas) has the Southwest-Indian Ridge as its regional
theme. MOR basalt will be dredged east of the Shaka Ridge area
for geochemical studies. Long magnetic profiles will be run over
the ridge axis along a flow line parallel to the fracture zones.
Depending on the time available, potential bottom water pathways
through the Southwest Indian Ridge will be investigated with the
Sea Beam System. Sediment sampling will round off the programme.
Another regional theme on this Leg is the Queen Maud Rise.
Various oceanographical mooring systems will be deployed on a
trial run for the planned winter experiment in the southern
winter, 1986, (ANT-V). Parallel to this study an extensive
sediment sampling programme for paleoclimatic and paleo-oceno-
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graphic investigations will be undertaken. Oceanic heat flow
measurements are also included in this study.
On the basis of SCR and 3.5 kHz measurements
Southwest Indian Ridge and the Queen r·laud Rise
programme will be carried out to obtain material
into the history of bottom water circulation.
between the
a sampl i ng
for research
On the way to Punta Arenas, a year-long mooring with current
meters and sediment traps will be retrived at 62°16.5~S,
34°45.5~W. This mooring was deployed during the ANT-III/3 cruise.
After maintenance, the mooring will be redeployed for another
year. The ANTARCTIC-IV Expedition will be completed in Punta
Arenas on 30.4.86.
The participants of the entire Antarctic-IV Expedition comprise
scientists from 30 German and 12 foreign universities and
scientific institutions. The participation of the German univer-
sity scientist is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft
as part of the Antarctic Programme. Scientists from Great
Britain, Canada, the Netherlands, Norway, Poland, South Africa,
Spain and the USA are guests of the Alfred Wegener-Institute for
Polar Research.
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Table 1: Overview of the cruise timetable
Ley Ports Chief Scientist
Exped. Leader
Projects
ANT-IV/la 03.09.85 Bremerhaven H. Th i e1 BIOTRANS
22.09.85 Vigo
27.09.85 Las Palmas
ANT-IV/lb 27.09.85 Las Palmas G. Siedler WARMWASSERSPH~RE
13.10.85 Dakar
ANT-IV/lc 13.10.85 Dakar M. Sarnthein GEOTROPEX 85
02.11.85 Rio de Janei ro
ANT-IV/2 06.11.85 Rio de Janeiro G. Wefe r BACK ARC BASIN
01.12.85 Punta Arenas Processes,
PARTICLE-FLUX
ANT-IV/3 05.12.85 Punta Arenas O. Ftitterer Sediments of
13.03.86 the Eastern
13.03.86 Cape Town Weddell Sea,
OOP-SITE-SURVEY
H. Kohnen Supply of GvN,
Aero-Geophysics
FILCHNER- I I,
H. Mi 11 e r KOTTAS Exped.





1. Cruise Bremerhaven - Rio de Janeiro
1.1. Leg Bremerhaven - Vigo - Las Palmas (ANT-IVjla)







1.2. Leg Las Palmas - Dakar (ANT-IV/lb)
1.2.1. Eastern North Atlantic Circulation
1.2.2. Seismic Site Survey for the Ocean Drilling Programme
1.3. Leg Dakar - Rio de Janeiro (ANT-IV/Ie)
1.3.1. Morphological Survey of the Kane Gap and the "Southwest
Passage"
1.3.2. Paleo-oceanography and Sedimentology
1.3.3. Site Survey Work for Ocean Drilling Programme - Leg 108
1.3.4. Analytical Investigations of Atmospheric Inorganic Trace
Compounds over the Atlantic Ocean
2. Leg Rio de Janeiro - Punta Arenas (ANT-IV/2)
2.1. Oceanography and Applied Physics
2.2. Phytoplankton Investigations
2.3. Holocene Sedimentation in the Bransfield Strait and South
Shetland Trough
2.4. Petrographic Investigations of Surface Sediments of the
Bransfield Strait
2.5. Thermal Interaction between Back-Are-Spreading Volcanism
and Basin Sediments in the Bransfield Strait
2.6. Particle Flux in Antarctic Waters
2.7. Distribution of Siliceous Plankton and Foraminifera in the
Bransfield Strait
2.8. Nannoplankton Distribution
2.9. Analytical Investigations of Atmospheric Inorganic Trace
Compounds over the Atlantic Ocean
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3. Leg Punta Arenas - Cape Town (ANT-IV/3)
3.1. Marine Geoscientific Programme
3.1.1. Geophysical Investigation at the Continental Margin of
Queen Maud Land























Scientific Projects at Georg-von-Neumayer-Station
Glaciological Geodesy on the Ekstrom Ice Shelf
Continuous Seismic Reflection Profiling on the Ekstrom Ice
Shelf
Photogrammetry
Atmospheric trace substances at the Georg-von-Neumayer-
Station
Geoscientific Traverse from the Georg-von-Neumayer-Station
into the Kottas Mountains
Geological and Mineralogical Microstrucures
Structural-Geological Survey of the Kottas Mountains
Geophysical Investigation of the Crust
FILCHNER-II, Mass Balance of the Filchner Ronne Ice Shelf
The Photogrammetric Survey Programme "Filchner 1985/86"
Airborne Geophysical Measurements
Surface and Borehole Measurements
Glaciological Geodesy on Filchner Ice Shelf
t1ass Flux Investigations in the Frontal Area of the
Fi 1chner Ice Shel f
GPS-Base Line t1easurements for Determination of the
Antarctic Plate Crustal Movement
Glaciological Investigations on the Filchner Ronne Ice
Shelf



















Sediment Traps Experiments and Actuopaleontology




1. Cruise Bremerhaven - Rio de Janeiro (Fig. 1)
1.1. Leg Bremerhaven - Vigo - Las Palmas (ANT-IV/1a)
Biological Vertical Transport and






BIOTRANS funded by the Federal ~1inister of Research and
Technology - investigates transport mechanisms of organic matter
in the benthic boundary layer system (up to 500 m above the
seafloor) of the deep sea. It also includes measurements either
in situ or in the ship~s laboratory on the energetics of the
benthic boundary layer communities. The investigations cover
benthic organisms of all size classes from the bacteria to the
megafauna as well as plankton and nekton. The area of investi-
gation lies in the centre of the study area of the Northeast
Atlantic Monitoring Programme (NOAMP) carried out by the German
Hydrographic Institute in the northwestern part of the Western
European Basin. This programme, also funded by the Federal
Minister of Research and Technology, deals mainly with regional
water transport at great depth. The BIOTRANS working area (Fig.
2) is approximately limited by the coordinates 47.00 o -47.30 o N and
19.00 o -20.00 o W. Water depths range between 3800 to 4600 m.
Besides microbiological work which is performed by members of the
Institute of Marine Research, Kiel, BIOTRANS is a project of the
Institute of Hydrobiology and Fisheries, University of Hamburg.
In addition to BIOTRANS-III, Dr. Schriever (Zoological Museum
Kiel) works on benthic Harpacticoidea, while the working group of
Prof. Hemleben (Geological Institute, University of Ttlbingen)
works on planktonic foraminifera. The geological working group of
the German Hydrographic Institute (Dr. Heinrich) jointly with
geologists from the University of Gottingen (Prof. Meischner)
will also take part in BIOTRANS-III. A member from the Scottish
Marine Biological Association in Oban, will join the benthic
investigations.
During the leg from Vigo to Las Palmas, zooplankton and micro-
nekton will be sampled by Dr. Thiel and Dr. ~1eyer-Abich using a
modified David neuston net equipped with two 300 micron bags. The
samples will supplement the data set obtained from previous
cruises of RV METEOR to this area. They are expected to fill the
gap in our study of the seasonal distribution of subtropical and
temperate species of neuston invertebrates and fish larvae off
SW-Europe and NW-Africa.
BIOTRANS-III activities during cruise ANT-IV/1a include the
following programmes:
1.1.1. Endobenthos and Biochemical Sediment Parameters (IHF)
Endobenthos and sediments for biochemical analyses are sampled
with a box grab (sample area 50 x 50 cm 2 ) and a multiple corer













































Fig. 2: Bathymetry of BIOTRANS investigation area from SEA-BEAM-
mapping.
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data on the vertical and horizontal distribution patterns, on the
abundance and biomass of macro-, meio- and nanofauna. The ETS
activity of sediments, representing the potential respiratory
activity, will be measured at ambient temperature in the ship~s
laboratory. The following biochemical parameters of sediments
will also be measured in the ship-s laboratory: protein, carbo-
hydrates, total adenylates as biomass parameters, chloroplastic
pigments (chlorophyll a, pheophytins) as a measure for sedimented
primary organic matter.
Sediment sarnpl es wi 11 be taken in a series of 3 box grabs and 1
multicorer deployment at each station. Samples completing the
series from METEOR cruises 69 (BIOTRANS-I, October 84) and 70
(BIOTRANS-II, March and May 85), will be distributed over the
whole area of investigation. Moreover, a transect of 4 monitoring
stations running from the abyssal plain (> 4500 m depth) over the
top of a mountain range called "GroBer Dreizack" (max. water
depth 3800 m) will be investigated.
1.1.2. Megafauna (IHF, ZMK)
For megafauna investigations two types of equipment will be used:
a photo sled and a photo trawl combining photography with net
catches.
The photo sled equipped with a Benthos Survey Camera, will be
towed on long hauls over rough bottom especially on transects
running along the top of mountain ranges. The photo trawl
housing a Benthos Standard Camera carries two nets which are
opened aft~r bottom contact, the epibenthic net for trawling
benthos organisms and the suprabenthic net for catching near
bottom plankton.
1.1.3. Benthopelagic Organisms (IHF)
The vertical distribution of benthopelagic organisms, mainly
necrophageous Amphipoda, in the water column will be studied with
a freefalling trap chain. The mooring carries baited traps fixed
at 15, 30, 50, 100, 200, 300, 400 and 500 m above the sea floor.
The moorings monitored by an Oceano Acoustic Release will be
deployed for up to two days.
1.1.4. Microbiology (IMK)
The POLARSTERN cruise ANT-IV/1a will extend and complement the
information gathered on METEOR Cruise 70. Its objectives are
a) the determination of abundance, biomass and cell size
distribution of bacteria in the near bottom water column and
the sediment by direct microscopic counts;
b) the investigation of bacterial heterotrophic activity by
uptake of radioactive organic substances under atmospheric and
in situ pressures;
c) the enumeration of the percentage of active bacteria within
the whole population by a micro-autoradiographic method;
d) the determination of the number of saprophytic bacteria.
Samples will be taken at the same locations as those used by the
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benthos working group. For water samples, "Butterfly" sterile bag
sampler chains are used, and sediment samples are obtained from
the multicorer. All incubations for b, c and d are carried out at
sea and are analyzed to a large extent on board, while the
microscopic counts for a and c have to be processed on land.
Incubations under in situ pressure are obtained by attaching
containers with deep-sea samples inoculated with radioactive
substances to the fr~e vehicle trap chain.
1.1.5. Zooplankton (IHF)
Zooplankton investigations focus on the water column up to
approximately 500 m above the bottom. This layer will be
subsampled in different depth intervals to elucidate vertical
biological transport processes by gradients in the abundance of
pelagic or bentho-pelagic organisms. The sampling strategy has to
consider possible periodical migrations of animals so that
sampl ing has to be carried out at di fferent times of the day.
Plankton samples taken at BIOTRANS-I and -II will allow seasonal
comparisons.
Sampling devices are a 1 m2-MOCNESS (Multiple Opening/Closing Net
En vir 0 nmen tal Sen sin g SY s t em; WI EBI eta 1 • :- J. Ma r-: Res. 34,
T976) for h0 r iz 0 ntal an d 0 b1 i que tow san d a 1 /4 m2 - mu1t i PT e
pl ankton net (WEIKERT & JOHN, J. Pl ankton Res. 3, 1981) for
vertical hauls. The systems carry nine and five nets, respec-
tively, of 300 micron mesh-size. Nets are released sequentially
at any depths controlled by a pressure meter via a one-conductor
cable. They are automatically closed by the opening of the
following net. Additionally, the MOCNESS measures in situ
environmental parameters (temperature, salinity), water flow
passing the nets, and the angle of the frame from the vertical.
All MOCNESS-data are recorded on the screen of a COMMODORE 8052
microcomputer; simultaneously the water volume filtered is
calculated. Furthermore, these data are printed out and stored on
dis ks •
Sampling with the MOCNESS, which was introduced during BIOTRANS-
II (May 1985, METEOR cruise 70), will be the main task of
zooplankton work aboard RV POLARSTERN. The 1/4 m2-multiple net
for vertical hauls will sample at 100 m-intervals above the
bottom corresponding to operations on former cruises.
1.1.6. Planktonic Foraminifera (GPT)
After two successful cruise legs with RV METEOR (spring 1985),
the objectives of foraminifera investigations are to look at
seasonality in the faunal composition.
The investigations shall provide information on:
a) quantitative composition of the assemblages in near surface
waters;
b) quantitative composition of the assemblages at well defined
depth intervals (net mesh-size 100 micron);
c) nutrition of the different species observed "at depths 0 to
1500 m (transmission electron microscopy);
d) quantitative composition of benthic taxa collected from box
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grab and nJulticorer samples (staining methods);
e) culture experiments with living planktonic foraminifera from
various depths.
1.1.7. Geology (DHI, GPI)
The marine geological research group of the German Hydrographic
Institute investigates sedimentary processes~in the deep Iberian
Sea and the Western European Basin. Its interests include the
interactions of the modern surface sediments with bottom currents
in the light of sediment transport and resuspension of already
deposited particles, and the occurrences and time frequencies of
turbidite deposits and slope slides in the relatively rough
topography of the study area.
The group plans sampling with long piston cores (about 20 m) and
large boxgrabs in certain topographic situations. The main
purpose is to complete the cross sections of METEOR cruises in
1984. Additionally, samples will be taken in a semi-enclosed
5000 m deep basin for comparison. This basin is thought to be
protected from turbidity currents, and also free of carbonate
deposits due to a shallower position of the Carbonate
Compensation Depth (CCD).
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1.2. Leg Las Palmas - Dakar (ANT-IV/1b)
1 • 2 • 1. Eas t ern Nor t hAt 1ant icC i r c u1a t ion (I f ~1, AWI)
The marine physical investigations during the voyage to the South
Atlantic are devoted to the problem of the large scale water mass
and heat transport in the eastern part of the North Atlantic
subtropical gyre. The planned observations are part of the
1 0 ngt e r m pro j e etc all e d II ~~ arm vJ ate r Spher e 0 f the At 1 ant i c II
sponsored by the German Research Association and carried out at
Kiel University since 1980 (SFB 133). A major part of the past
work of this programme has been performed by RV METEOR. Since
this ship is no longer available, and since the new Meteor is not
yet available, RV POLARSTERN was provided for the transitional
year 1985 to continue the observational programmes (by courtesy
of Alfred-Wegener-Institute).
Two aspects of the re-circulation within the subtropical North
Atlantic anti-cyclone are of crucial importance:
- Which time, space and mode dependent structures dominate the
near surface current field in the general surroundings of the
Canary Archipelago, including the source region of the Canary
Current?
- vJhat roles do the Central Hater boundary and baroclinic
instabilities play in the Canary Current? How do they contri~
bute to the reduced water mass exchange within the warm water
sphere, and to the increased mesoscale kinetic energy near the
Cape Verde Island?
Addressing these questions RV POLARSTERN will predominantly work
in the area between the Canary and the Cape Verde Islands on Leg
ANT-IV/lb. Recoveries and partial relaunchings of automatically
recording moored instruments will be carried out. These data
collecting systems were moored by RV METEOR on a zonal section
(28°N), south of the Canary Islands in November 1984. In
addition, new currentmeter chains will be moored further south in
the Canary Current until their recovery by the new METEOR in
autumn 1986. In all cases we are dealing with subsurface
moorings. Their uppermost buoyancy element is planned at 200 m
depth. They will be recovered with an acoustic release system.
The long-term observations with moored instruments will be
supplemented by a synoptic net of hydrographic stations with CTD,
current profiler and XBT casts.
The XBT observations will be carried out in co-operation with
the Alfred-Wegener-Institute. They are part of a long-term,
climate relevant data set for the description of the mean
temperature distribution in the upper 700 In of the water column
of the Atlantic Ocean.
1.2.2. Seismic Site Survey for the Ocean Drilling Programme (IGK,
GIK)
Air-gun profiles will be acquired in order to define the precise
position of ODP drill sites planned for ODP Leg 108. The in-
vestigations will focus on a survey of an undisturbed, hemi-
- 15 -
pelagic sediment series on the continental rise of Northwest
Africa (21°N), and on the Cape Verde Rise.
1.3. Leg Dakar - Rio de Janeiro (ANT IV/Ie)
During the third part of her voyage to the Antarctic, RV
POLARSTERN will investigate sediments and stratigraphic hiatuses
in the Sierra Leone Rise region, eastern equatorial Atlantic
(Fig. 3). This region holds a key position for the exchange of
surface and bottom waters between the southern and northern
Atlantic Ocean.
The cruise is called GEOTROPEX-85; its objectives are derived
from the findings and experiences of the GEOTROPEX-83 crui sese
Paleo-oceanographers expect new insights into both, the history
of sea-surface productivity near the equator and into
fluctuations in bottom-water circulation and its vertical
gr adie nt s duri ng gl a cia 1 and i nt erg 1 a cia 1 tim e s. A fin a 1 sit e
Fig. 3: Investigation areas of Sub-Leg ANT-IV/Ie, Dakar - Rio de
Janeiro, at the Sierra Leone Rise.
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survey for the Ocean Drilling Programme (OOP) Leg 108 forms the
other major objective of Leg ANT-IV/lc. A number of seismic
profiles and sediment cores will serve to define more precisely
the position of several proposed drill-holes.
of the Kane Ga and the "Southwest
Investigations will focus on the exact location and the mlnlmum
water depths of the deep-water passage southwest of the Sierra
Leone Rise ("Southwest Passage"), between the Gambia and Sierra
Leone Abyssal Plains. In particular, a survey with the SEA-BEAM-
System, 3,5 kHz subbottom profiler, and other acoustic sources is
aimed at detecting bottom-water passages across E-W running
transform fault ridges between 4° and 8°N. In addition, the
micro-topography of the sea floor in the Kane Gap will be studied
with a deep-tow side-scan sonar and subbottom profiler system in
order to learn about dominant bottom-current directions.
1.3.2. Paleo-oceanography and Sedimentology (GIK, GIB, TAMU)
In the region of the Sierra Leone Rise pelagic deposition is
dominant and is largely controlled by the local variations of
oceanic productivity, the advection of some eolian dust, and the
deep-water oceanography. It is a major target of this leg to
sample pelagic sediment series and stratigraphic gaps in the two
basins in the northwest and south of the Sierra Leone Rise, i.e.
underneath an oceanic "desert" in the north and the high-
fertility belt in the south, at the equator. In particular, the
different downslope gradients of deep-water sedimentation between
3000 and 5000 m water depth will be investigated.
Major sediment variables to be studied are calcium carbonate
dissolution and early diagenesis, as well as the sediment record
of phases of oxygen depletion of the bottom water as related to
sluggish deep-water circulation and the various records of
oceanic paleo-productivity. Fluctuations in the intensity and
direction of deep-water circulation will be also recorded by the
distribution of stratigraphic gaps. However, as in a number of
cases they can also be caused by sediment slides, the distri-
bution pattern and sedimentary impact of which will be carefully
investigated.
10 stations with box sampler, gravity and piston corer are
planned to sample a N-S transect across the Mid-Atlantic Ridge
near 25°W, and a transect at the western slope of the Sierra
Leone Rise, with the deepest station near 8°N, 25°W. In addition,
CTD, 02 and 13C measurements will serve to trace the modern
deep-water masses through the passages in the E and W of the
Sierra Leone Rise. Plankton hauls will sample planktonic fora-
minifera to measure their stable isotopic composition.
1.3.3. Site Survey Work for Ocean Drilling Programme - Leg 108
(IGK, GIK, TAMU, DOD)
In the eastern equatorial Atlantic, a number of sites have been
approved for drilling by the OOP for early 1986, sites which are
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of great interest also to German marine geologists. Therefore, it
is a major target of this leg (GEOTROPEX-85) to contribute to a
more precise definition of the drill-hole locations. For this
purpose, a number of profiles have been selected for detailed
survey work with air gun, water gun, and 3.5 kHzsubbottom
profiler. In addition, the bathymetry of the site areas will be
recorded by SEA BEAM and, occasionally, by a deep-towed subbottom
profiler and side-scan sonar.
1.3.4. Anal tical Investigations of Atmos heric Inorganic Trace
Compounds over the Atlantic Ocean ACR
Concentration profiles of different inorganic trace compounds in
precipitation and aerosol samples will be determined during the
RV POLARSTERN cruise from Las Palmas to Rio de Janeiro
(ANT-IV/I), and from Rio to Punta Arenas (ANT-IV/2). Some of the
heavy metals to be determined are the toxic element lead and a
number of transition metals, such as Cr and Ni. The global
distribution and the transfer mechanism of these elements from
the northern hemisphere to the Antarctic is one of the objectives
of this investigation. The lead results will complete our
previous experiments on concentrations in aerosols of the
Atlantic Ocean. A comparison with results of lead-concentrations
in Antarctic snow which was analysed during ANT-III/3, will be
undertaken. To complete this investigation, a collection of snow
sampl es on the Antarcti c Peni nsul a and on some of the sub-
Antarctic islands is planned during the cruise ANT-IV/2.
Beside the metal trace analyses also determinations of the
non-metal species nitrate will be done. It is known that the
nitrate content in rain water over the North Atlantic is higher
than 1 ppm near the coast-line of the European continent. Our
previous investigations have shown that this concentration
decreases on the way to the South Atlantic. The investigations
during the cruise ANT-IV should result in a better knowledge of
the north/south concentration profile of nitrate in the direction
to Antarctica. Additionally, halogens will be analysed in
aerosols, especially the emission of iodine species from the
ocean into the air.
The collected samples will be processed in a laboratory of RV
POLARSTERN under conditions which are nearly free of
contamination. The spectroscopic measurement of the samples will
be done in the laboratories at the University of Regensburg.
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2. Leg Rio de Janeiro - Punta Arenas (ANT-IV/2)
2.1. Oceanography and Applied Physics (IAPK)
In addition to earlier measurements during METEOR-cruise 56/4
(Feb./Mar. 1981) the distribution of salinity and temperature in
the surface waters of the Drake-Passage is to be investigated
with special regard to front-like structures. Further, the
r e\1 at i vest r eng t han d the h0 r i Z 0 ntal pro f i 1 e 0 f sur fa c e cur r e nt s
will be recorded in this area dominated by strong westerly winds
in order to establish possible relations between fronts in
surface properties and marked gradients in the current system.
Because of these considerations, continuous surface data of
temperature and salinity is to be recorded while sailing south
and north. In addition, measurements by the "Geomagnetischen
Elektro-Kinetrograph" (GEK) of the water motion at right angles
to the ship's heading will be carried out. By repeated measure-
ments within a limited time an estimate of the variability of the
observed data is possible and additional information with regard
to GEK-signals (i.e. sign inversion) can be collected.
Besides these major objectives, concentrating on front-like
structures in the water parameters and surface current profiles,
it is intended to participate in CTD-measurements at the hydro-
graphic stations.
2.2. Phytoplankton Investigations (IfMK)
Previous plankton-ecological investigations in the Bransfield
Strait have shown that a large portion of the phytoplankton
spring biomass settles out to the seafloor. Occasionally this
process may be considerably accelerated due to the grazing of
krill and the subsequent rapid sinking of its fecal pellets.
However, the greater part of the phytoplankton stock seems to
settle out of the upper part of the water column as vegetative
cells and/or resting stages at a time when ambient nutrient
levels are still sufficient for growth.
It is not yet clear whether the deterioration of the growth
environment due to increased vertical mixing is the only reason
for sedimentation of phytoplankton. There is evidence that the
transition from a growing to a resting stage in the life cycle of
the organisms, triggered by features of the physical environment,
may be the reason causing mass sedimentation of phytoplankton
blooms. Time scales for this process need to be established
(hours, days or weeks?), in which the spring population sinks out
of the surface layer.
These questions will be addressed by measuring time series of
primary production, biomass accumulation and species composition
in relation to the depth of the mixed layer as well as by
monitoring sinking loss with moored and drifting sediment traps
at daily intervals. Vegetative cells, physiological and morpho-
logical resting stages of the phytoplankton will be sampled from
the water column, sediment traps and sediment surface and






Fig. 4: Sketch of investigation areas during ANT-IV/2, South Shetland Trench and Bransfield Strait
experiments, the influence of mixing depth (light climate) on
growth and sinking behavior of natural phytoplankton will be
studied.
2.3. Holocene Sedimentation in the Bransfield Strait and South
Shetland Trough (GIG)
Additional piston cores will be taken from sediments in the South
Shetland Trough and in Bransfield Strait for the reconstruction
of the sedimentary history and the climate of West-Antarctica
during the last 1 million years.
In the South Shetland Trough a continous sedimentary record back
into the Tertiary is expected which is based on results of
ANT-II/3 expedition, 1983. In the neighbourhood of Deception
Island, volcanic ash layers are expected to be used as a tool
for the correlation of sediment cores and the dating of sedi-
mentary and climate events. Sampling in the Bransfield Strait
will have to concentrate on sediments in water depths above
1200 m that were inadequately sampled by earlier expeditions.
A new free-fall i ng pi ston corer, 190 mm cal iber, 24 metres core
barrel, 3 tons metric weight, will be used.
2.4. Petrographic Investigations of Surface Sediments of the
Bransfield Strait (MIM, RGD)
By geochemical, granulometric and petrographic methods the modern
sediments of the Bransfield Strait and northwestern Weddell Sea
(Powell Basin and shelf of the South Orkney Islands) can be
grouped into four sedimentation areas.
The present wide-meshed sampling grid will be completed. Large
volume samples will be taken in order to carry out investigations
on the heavy mineral assembledges. In addition, volcanic glass
forming partly more than 50 weight percent of the fine-grained
clastic sediments, will be dated by fission track method. The
isotopic abundances of various elements in glass will indicate
location and time of their formation. For sediment sampling, box
sampler and gravity corer will be used.
Dropstones ~rom the Bransfield Strait and northwestern Weddell
Sea area show a great petrographical variety. These dropstones,
transported by glacier flows, ice shelf and icebergs, are
sometimes the only references to the geological substratum of the
Antarctic continent.
2.5. Thermal Interaction between Back-Arc-S reading Volcanism
and Basin Sediments in the Bransfield Strait (OSU, BGR
Present tectonic interpretations of the South Shetland region
suggest that the Bransfield Strait is part of an active back-arc
spreading system developed over the last 1.4 m.y ..
Particularly convincing evidence for active rifting are submarine
seeps of hydrothermal hydrocarbons the slow advection of fluids
through the sediment covering the axis of spreading.
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A geochemical. petrological. and oceanographical study will be
carried out to characterize early back-arc volcanism and to
document and quantify hydruthermal interaction between volcanism
and basin sediments. This includes dredging of dikes which
penetrate the basin sediments. coring of sediments across the
axis of spreading with ship-borne extraction of pore fluids. and
a survey of the near bottom water for temperature. radon and
anomalous silica and manganese contents.
2 •6 • Par tic 1e Flu x inA ntar ctic Wat er s (G I K. AWI. I 0.1 K)
Generally the transit of particulate matter from the sea surface
to the sea floor affects nutrient regeneration and therefore the
chemistry of the water column. feeds benthic life and transfers
environmental signals to the sediment record.
In the Bransfield Strait. the seasonal particle flux will be
determined from a sediment trap deployment consisting of a trap
equipped with receptable changers (type Honjo. Woods Hole) and
current meters. This trap was deployed during ANT-III/2
expedition in November 1984 and will be recovered during this
cruise. After servicing. trap and current meters will be re-
deployed at the same position in the Bransfield Strait. For the
determination of particle alterations during settlement through
the water column. several smaller traps will be deployed for 2-3
weeks. The trap material wi 11 be suppl emented by pl ankton tows
and by filtration of particulate matter from hydro casts.
To obtain data on the microbial decomposition of particulate
organic matter. samples were exposed at a mooring system during
Leg ANT-III/2. The experiments will be recovered during this
expedition and will give evidence of the microbial decomposition
rates in the Bransfield Strait.
2.7. Distribution of Siliceous Plankton and Foraminifera in
the Bransfield Strait (AWl. RGD)
Previous studies have shown that the sediments in the Bransfield
Strait are rich in well preserved siliceous skeletons (diatoms.
radiolarians and silicoflagellates) which can be used for
palaeontological investigations. For the interpretation of the
fossil record it is important to know the present day composition
and regional distribution of the siliceous plankton.
We therefore plan to take surface sediment samples from large box
samplers and also to take surface water samples. using a
membrane pump to extract the phytoplankton. The results of this
study will provide information about the relationship between the
plankton community and ecological parameters such as primary
production. water temperature. ice cover and nutrient supply.
Samples from sediment traps and the water column are needed to
access changes which take place during the transport of micro-
organisms through the water column. It is hoped to establish the
amount by which the populations are changed due to the
dissolution of their skeletons and tests and also the water depth
at which this occurs.
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2.8. Nannoplankton Distribution (RGD)
It is currently not known which nannoplankton species are found
in the southern oceans and how far south they extend.
To obtain adequate samples ten litres of surface water are led
through an 0.8 micron filter by means of a small vacuum pump.
2.9. Anal tical Investigations of Atmos heric Inorganic Trace
Compounds over the Atlantic Ocean ACR
For details see 1.3.4.
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3. Leg Punta Arenas - Cape Town (ANT-IV/3)
3.1. Marine Geoscientific Programme
3.1.1. the Continental Margin of
The Weddell Sea area and its continental margin are one of the
key areas in the reconstruction of Gondwanaland. In the last
decade several reconstructions of the paleoposition of the
Gondwana continents have been developed based on topographic,
geological and magnetic anomaly informations which all run into
overlap problems of the Antarctic Peninsula with either Africa or
the continental Falkland Plateau (Fig. 5).
Besides this problem other principal problems exist on the
continental margin which shall be tackled by drilling of the
Ocean Drilling Program~s (ODP), Leg 114 scheduled for January
-February 1987.
These principal problems are:
- The timing of the Gondwana fragmentation that lead to the
separation of Africa and Antarctica. This age may be around 160
m.y. or even older.
- The tectonic and the magmatic-volcanic processes that are
associated with the separation of Africa and Antarctica.
- The exact location of the boundary between continental and
oceanic crust and the nature of positive magnetic "slope
a nom ali e s " •
- The depositional environment during the African-Antarctic
fragmentation and history of sedimentation of the continental
margin of Queen Maud Land.
- The paleoclimatic and glacial evolution of Antarctica.
- The nature, age and origin of regional seismic unconformities.
- The geological nature of submarine plateaus e.g. Maud Rise,
Astrid Ridge.
- What is the hydrocarbon resource potential of the continental
margins of Antarctica.
The planned geophysical investigations of the Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) during Leg ANT-IV/3 are
mainly designed to define suitable and safe drilling locations
where the above mentioned principal problems can be tackled.
In 1978 the BGR carried out a large-scale multichannel reflection
seismic survey off Queen Maud Land between longitudes 20 0 E and
30 o W. The collected seimic records across the continental margin
of Queen Maud Land show tectonically undisturbed sediments,
consisting of several depositional sequences, that overlie a
complex and consolidated lower unit. The distinct "Weddell Sea
continental margin unconformity", tentatively identified as Late
Jurassic in age, separates both units. The elongated Explora
Wedge comprising a very thick sequence of oceanward dipping
reflectors is the dominant feature of the lower unit (Fig. 6).







Fig. 5: Reconstructions of Gondwana from A





Fig. 6: Regional distribution of Explora Wedge sequence
consisting of oceanward dipping acoustic reflectors.
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presents a fundamental question concerning the mechanisms
involved during early basin rifting and initiation of sea-floor
spreading. Their geological setting and implied age (because they
are often associated with the oldest mappable magnetic anomalies)
suggest that the origin of these reflectors is tied to rifting
and/or early sea-floor spreading events. However, the
depositional mechanism that emplaced the material forming the
thi ck sequence of di ppi ng refl ectors and the tectoni c and
magmatic/volcanic events that create the arcuate geometry are
still a matter of considerable debate (Fig. 7).
Objectives: Based on single channel seismic data of RV ARA ISLAS
ORCAOAS and MCS seismic data of the BGR-Antarctic cruise 1978 the
Joides Southern Ocean Panel has selected four potential areas for
OOP Leg 114 drilling which need additional site surveys. These
areas are: The Maud Rise, the Astrid Ridge, the Caird Coast
continental margin and the Weddell Sea Basin.
The planned geophysical lines are indicated in Fig. 8. t1ulti-
channel reflection seismic recordings, using a linear tuned air
gun array and a 15 and/or 30 channel seismic streamer, in
parallel with magnetic and gravity, as well as SEA BEAM survey
and 3.5 kHz subbottom profiler (the latter two run by AWl)
measurements are foreseen on these lines.
On the Maud Rise a drilling location has to be found where an
early Cenozoic and older biogenic carbonate section relatively
free of dissolution effects and terrigenous influence is to be
expected. Additional scientific objectives are to study the
nature and development of the Maud Rise.
The Astrid Ridge is a large north-trending aseismic ridge whose
nature and structural style is poorly known. The existing BGR
line 78-014 running northward across the ridge shows a northward
thinning of Cenozoic sediments overlying the distinct "Weddell
Sea unconformity". The sequence beneath the "Weddell Sea un-
conformity" is characterized by a conspicuous. subparallel
reflection pattern and seismic velocities ranging from 3.5 to 5.5
km/s. These velocities are similar to those determined for the
dipping reflectors. In order to get a better understanding of the
nature and age of this consolidated stratified sequence w~ich
might represent Paleozoic/Mesozoic sediments and/or basaltic
flows, and on the structural styl e and development of the Astrid
Ridge a series of geophysical lines across the ridge are planned.
The main scientific objectives of the geophysical measurements
off Queen Maud Land and off Coats Land are:
- to find a suitable and safe drilling location off Queen Maud
Land ice shelf where the following problems can be addressed on
OOP Leg 114.
- Nature and age of the depositional sequences WS1, WS2 and WS3;
nature and age of the Weddell Sea unconformity and of the
EXPLORA Wedge characterized by a suite of seaward dipping
reflectors.
- to determine the southwestern prolongation of the EXPLORA Wedge
south of latitude 75°S.
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Fig. 7: Different models proposed to explain the evolution of
dipping reflectors sequences. A Bally, 1981, B =
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- to examine the margin tectonics of Coasts Land.
3.1.2. Sedimentology and Geology (AWl)
The sedimentological programme has several objectives. The most
important, however, are investigation and quantification of
specific glacial-marine sedimentation processes such as supply
and distribution of terrigeneous material. Another very important
question is the production and accumulation of biogenic hard
parts in relation to environmental conditions. A question which
leads to reconstruction of the paleoclimatic and paleo-oceano-
graphic evolution and to the sedimentation history of the
chaternary. Special emphasis in this regard is given to the
sedimentary documentation of the Weddell Sea Polynya. Preliminary
results from sediment core investigations off Kapp Norvegia argue
in favour of a polynya having ben present with various intensity
through out the Quaternary.
In the region of the inner Weddell Sea from 20° to 40° W the
investigation of the possible influence of newly formed bottom
water in shaping the continental slope is another important
project.
Along the continental margin benthic foraminifera, especially the
agglutinating fauna will be investigated with respect to a
correlation to certain water depths or water masses.
The investigations on dropstone distribution on the continental
shelf will be continued. Preliminary results show that dropstone
analysis provides important information on the ice-covered
geology box of the adjacent hinterland.
Sampling will take place by gravity and piston coring and by grab
sampl ing on several traverses over the continental margin (Fig.
9) depending on ice conditions. Additional sampling will take
place at proposed drill sites of the Ocean Drilling Programme
(ODP) at t1aud Rise, Astrid Ridge and off the Caird Coast. Prior
to sampling a detailed survey of the area by SEABEAM mapping and
3.5 kHz sub-bottom profiling will be carried out.
Supplementary glacial-marine dropstones will be dredged to
complete the existing sample grid.
3.2. Scientific Projects at Georg-von-Neumayer-Station
3.2.1. Glaciological Geodesy on the Ekstrom Ice Shelf (If V, IEH)
In order to derive absolute and relative movement of the ice
shelf over long periods, the deformation figures installed in
1983/84 (Fig. 10) are to be re-surveyed before and after the
activities on Filchner ice shelf. Therefore, techniques of
absolute position finding (Doppler, GPS) and terrestrial
surveying are to be used. An ext~nsion of the point field









Fig. 9: Proposed sampling lines on the continental margin (small
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Fig. 10: Point field for glaciological geodesy on the Ekstrom Ice
She 1f.
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3.2.2. Continuous Seismic Reflection Profiling on the Ekstrom Ice
Shelf (IGK, IGt/IS)
First seismic reflection measurements with a newly-developed
seismic source and receiver system are planned in the area of the
Ekstrom Ice Shel f. The new system allows the appl i cati on of
continuous seismic profiling techniques at higher operation
levels and lower logistic support than the usual land seismic
methods. The system consists of a seismic source and a linear
streamer array which is constructed as an ice streamer. The power
supply units, the recording system and the source are mounted in
an 20~ container. The whole system is towed by a Kasbohrer
Pistenbully along profiles over the ice in a fixed configuration.
Measurements are carried out at appropriate positions.
The seismic source consits of an air gun which is mounted in a
fluid filled steel hull. The impulse energy is transferred to the
subsurface by a flexible membrane. The ice streamer, which has
been developed by Prof. Thyssen, is used as the receiver. It is
constructed as a 300 meter long towable geophone array with 24
channels. The new system can be operated by 3 people. Field
measurements can be carried out with considerably reduced
logistic support compared to usual land seismic methods. The aim
of the measurements is to determine the thickness of the ice, the
water depth below the ice and any layering of shallow sediments
below the seafloor. The depth of penetration and the signal to
noise ratio may be improved by multiple stacking at each shot
poi nt.
At the beginning of the programme, the instruments will be tested
under Antarctic conditions in the vicinity of the Georg-von-
Neumayer-station. Seismic measurements are planned in an area
covering the seismological station and on the fi rst section of
the oversnow traverse to the Kottas Mountains.
3.2.3. Photogrammetry (IfAG)
To perform the photogrammetric flight programme the aerial
mapping camera Zeiss RMK A 8,5/23 (85 mm focal length, 23 cm x
23 crn image frame) installed in the "POLAR 2" will be applied
again as in 1983/84. The aerial films Agfa Aviphot Pan 150 and
200 used at that time have proved successfully and will mainly be
used during this expedition.
For a summary of the photogrammetric survey programme "Neumayer
1985/86" see Fig. 11.
N1 Reconnaissance of oversnow traverse route "Neumayer Station/
Kottas Mountains" (Heimefront Mts.)
Pl anni ng of the oversnow traverse route for the 1985/86
expedition, i.e. prompt photographic processing of the exposed
film material at the Neumayer Station or on board and making
of paper prints.
N2 Aerial survey "Kottas Mountains" (Heimefront Mts.)
Development of topographical maps and orthophotomaps
respectively, at 1/25.000 and/or 1/50.000 scale.
N3 Aerial survey "Sverdrup ~1ountains"
Development of topographical maps and orthophotomaps
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respectively, at 1/25.000 andlor 1/50.000 scale (in
cooperation with Surveys & Mapping Branch, Cape Town, and
Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria).
N4 Aerial survey "Ekstrom/Jelbart Ice Shelf front"
Survey of the ice shelf front and ascertaining of the changes
in the front compared to the aerial survey of 1983/84.
Fig. 11: Photogrammetric survey programme "Neumayer 1985/86".
3.2.4. Atmos heric trace substances at Georg-von-Neuma er-Station
AW I)
In addition to the present measurements of 03, 85Kr, C02 and
Aitken nuclei by other groups it is planned to determine gaseous
and parti cul ate sul fur components and gaseous chl ori nated
hydrocarbons at the air chemistry station during the period Jan.
10th to Febr. 20th, 1986.
Of the various atmospheric gaseous sulfur components S02 will be
analysed. Because of its short residence time in the atmosphere
of about some days to some weeks S02 in Antarctica is certainly
not derived from anthropogenic sources on the continents but it
represents rather a reaktion product of marine organic sulfur
compounds. Atmospheric S02 reacts with airborne particulate
sulfate. The mass-size distribution of this particulate sulfate
will be determined by means of a multistage impactor and ion-
chromatography. The counterions of particulate sulfate give
information on sulfate formation mechanisms. The probable main
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anions (N03_ Cl-) and cations (H+, Na+, NHin of the aerosol
particles will, therefore, be determined.
Chlorinated hydrocarbons may have natural as well as anthr~­
pogenic sources. Concentration differences of certain components
in Antarctic regions may help to clarify the relative contri-
butions of different sources and reaction mechanisms for these
components when compared to situations in middle and lower
latitudes. It is, therefore, planned to sample CHC13 as a
predominant natural component and CC14, CH3CC13, C2HC13 and C2C14
as predominant anthropogenic components and to analyse them by
gas chromatography.
The trace compounds are investigated in cooperation with the
Institut fur Meteorologie und Geophysik, Universitat Frankfurt
and Umweltbundesamt, Pilotstation, Offenbach.
3.3. Geoscientific Traverse from the Georg-von-Neumayer-Station
into the Kottas Mountains
The research for the 2nd New Schwabenland expedition is planned
as an interdisciplinary geological-mineralogical-geophysical
project which requires close cooperation between all groups
concerned, not only during the expedition but also during the
subsequent phase of laboratory investigations and data
evaluation. Geophysical studies are an integral part of this
research project because the structural and compositional models
for ice-covered areas are derived from the very limited number of
outcrops which can only be checked and improved with geophysical
methods. The planned expedition is part of a long-term research
programme which began with the 1st New Schwabenland expedition in
1982/83. The 2nd expedition in 1985/86 will emphasize geological-
mineralogical studies and at the same time serve as preparation
for a later, mainly geophysical expedition.
The research programme planned for the Antarctic summer of
1985/86 at the Kottas escarpment and the Nunataks of Mannefall-
knausane is comprised of geological, petrological, geochemical,
radiometric, morphological and geophysical studies in addition to
the exploration of a permanent traverse between the G.v.N.
Station and the Kottas Mountains.
3.3.1. Geological and Mineralogical Microstructures (GIG)
The geological and mineralogical studies outlined in the
following are being undertaken by Behr and Weber (Gottingen),
Emmermann (GieSen) and Schenk (Bochum).
This research can be divided into the following categories of
emphasis:
a. The Precambrian-Early Paleozoic evolution
Composition and age as well as structural and metamorphic
evolution of the Precambrian basement of the Kottas Mountains
and 1·1 ann e f all kna usa ne, the ge 0 t e c ton i c set tin g 0 f t his
basement during the Precambrian evolution of the Antarctic
continent and Gondwana as well as the special relationship to
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the Late Precambrian-Early Paleozoic Ross orogeny and to the
Pan-African tectonothermal event.
The programme for point a. has the following goals:
- macro- and microstructural studies and reconstructions of
the deformation history. The macrostructural studies will be
carried out mainly by G. Spaeth (see 3.3.2.)
- petrographical, petrological and geochemical studies on the
various metamorphic strata, PT-path of prograde and
retrograde metamorphism, fluid inclusions
- radiometric dating, U/Pb-zircon and monazite ages of
para-and orthogneisses, Rb/Sr-whole-rock and' mineral ages,
K/ Ar-mi neral ages
b. The Middle Paleozoic evolution
documented by Permo-Carboniferous limnic-fluviatile to
shallow-marine sediments.
The programme for point b. includes:
- petrographical, sedimentological and facies studies of
Permo-Carboniferous sediments and the comparison of these
sediments with those of the Fossilryggen of the Kraul
Hountains
morphology of the pre-Permian terrain; pre- and post-Permian
as well as pre-Jurassic block faulting.
c. The Mesozoic-Cenozoic evolution
is characterized by block faulting and the possible reacti-
vation of older fault systems as well as extensive continental
basalt volcanism during the breakup of Gondwana beginning in
the Jurassic. According to current geological and geophysical
data the western New Schwabenland can be interpreted as a
continental margin which tapers out in the shelf area and was
tectonically broken up into fault blocks during Mesozoic
rifting. These fault structures are also morphologically
documented by high escarpments (Kottas Escarpment, Kirvan-
veggen Escarpment) and deep graben structures (Jotul-Penck
Rift, Explora Wedge) (Fig. 12).
The programme for point c. involves:
- the study of post-Permian volcanic, petrographic study of
the magmatic mineral composition and that formed by
alteration processes, and fluid inclusions
geochemistry of the major and trace elements
radiometric dating (K/Ar)
geomorphological evolution of the escarpments of the Kottas
Mountains (in cooperation with Dr. Patzelt)
reconstruction of post-Permian block faulting in western New
Schwabenland
3.3.2. Structural Geological Survey of the Kottas Mountains and
Mannefallknausane (GIA)
The mountains of western New Schwabenland are part of the
transition zone from the East Antarctic Shield to the Trans
Ant arc tic ~1 0 unt a ins. Its ge 0 log i cal s t r uc t urei s 0 f g rea t
importdnce for several reasons amongst which are the recon-
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Fig. 12: Geotectonic sketch map of New Schwabenland with the
presumed fault structures formed during the breakup of
Gondwana. The inserted maps of the southern continents
show the three stages of the breakup of Gondwana and the
ocean openi ng accordi ng to Norton (1982, Antarcti c
Geosci ence).
struction of the former connection with southern Africa and the
explanation of the geological history of the Antarctic/Pacific
maryin. Two earlier expeditions have shown indications of
r~ e s 0 z 0 i c r i f tin g (d ole r i ted ike s e. g .) wh i c h are 0 f s pe cia 1
interest in this study. The important mountain range of the
Heimefrontfjella (fig. 13) in southwestern New Schwabenland was
investigated up to now only by rough reconnaissance mapping.
Together with the nearby situated smaller nunatak group of
Mannefallknausane, this range is the aim of a joint geological-
geophysical expedition with a broad scientific programme.
The mountainrange will be reached by an inland-ice-traverse. The
range extends for about 150 km from 09,6° W/74,3° S to
12,8°/75,1° S. It consists mostly of highgrade metamorphic, and
locally lower grade metamorphic, crystalline rocks of presumably
Precambrian age, which are overlain in the NE part by Paleozoic-
Mesozoic rocks with basaltic flows. Dolerite dikes cut these rock
units.
The team from Aachen wi 11 pl ace emphasi s on the mappi ng of the
macrotectonic inventory i"ncluding the dolerite dikes in both the
basement and the overlaying rocks. Measurement of the geological
planes (stratification/layering, cleavages, faults, joints,
dikes) and lineations (fold axis, slickenside-lineations) will be
the main task. Additionally rock sampling (of dikes e.g.) for
laboratory investigations is planned. In key areas and in
especially interesting outcrops within easy reach, detailed
profiles and mapping will be carried out, based on the inter-
pretations of existing oblique aerial photographs.
3.3.3. Geophysical Investigation of the Crust (AWl, IGMS)
The reconnnaissance of trle earth~s crust in western New Schwaben-
land is planned by combined airborne- and geophysical ground
measurements. On parallel flight lines aeromagnetic and ice
thickness measurements (EMR) will be carried out with the DORNIER
DO 228-100 ("Polar 2") plane (Fig. 14).
During the geoscientific traverse into the Kottas Mountain region
and the Nunataks of Mannefallknausane, geophysical experiments,
will provide insights into the deep structure of the earth~s
crust and will complement the geological investigations,
especially those dealing with the overall structure of the area.
We will try to extend the results found at the outcrops into the
regions covered by ice.
The foll owi ng experiments are pl anned:
- Magnetic and gravimetric measurements will be taken
continuously en route and will be extended by sideward profiles
or special local surveys to investigated local anomalies.
- Permanent recording of time variations of the earth~s magnatic
fie 1d.
- Reflection seismic CMP-soundings at selected sites to study the
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Fig. 13: Sketch map of western New Schwabenland showing areas of
investigation of previous seasons 82/83 and 83/84 as
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Fig. 14: Aerophysical survey programme in western New Schwaben-
land.
- Two perpendicular deep seismic sounding lines are planned. We
hop e tog e t s t r uc t u r ali nform at ion for the whole c r us t •
Furthermore we plan to record shots fired at sea at very large
distances (greater 400 km) in order to study the feasibility of
lithospheric seismic profiles.
- Study of the seismicitiy of the area using the seismometer
arrays deployed for the seismic refractions work.
- Rock sampling for paleomagnetic investigations.
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3.4. FILCHNER-II, Mass Balance of the Filchner-Ronne Ice Shelf
Filchner II comprises the second phase of the international
Filchner-Ice-Shelf-Project. Its major aim is an assessment of the
mass balance and ice dynamics of this second largest Antarctic
ice shelf. The project is a longterm undertaking reaching far
into the next decade; it is coordinated by the Alfred-Wegener-
Institute for Polar Research. .
The contribution of the FRG is focussed on studying the absolute
movement of the ice shelf and its deformational behaviour,
accumulation and bottom melting/freezing as well as ice thick-
nesses, internal structure of the ice shelf and depth of the
underlying water layer. The changing position on the ice front
and calving of icebergs are routinely surveyed. Climatological
observati ons are pl anned in the frontal area to study the
atmosphere-ice interrelations. Most of the measurements are
carried out within a 100 km x 100 km grid (Fig. 15) as well as
along profiles (airborne measurements).
The emphasis of Filchner II lies on re-measurements at the grid
poi nts of Fi 1chner I; the programme wi 11, neverthel ess, be
extended regionally as well as supplemented by airborne photo-
grammetric measurements and bore hole investigations. The
contributions to Filchner II, presented by various institutions,
are outlined below.
• : Punk te de' Nullmessun9
1983/8G
Punkt!? 1. Priori tat
o :Neupunkte









Fig. 15: Station grid of the FILCHNER-Project.
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3.4.1. The Photogrammetric Survey Programme (IFAG, AWl)
For a summary of photogrammetric flights during "FILCHNER-II" see
Fig. 16.
F1 Aerial survey "Filchner-Ronne Ice Shelf Front"
Reference survey of the ice shelf front in order to ascertain
changes of the front with time.
F2 Reconnaissance of oversnow route "Filchner Station/Shackleton
Range"
Planning of the oversnow route for the expedition 1986/87.
F3 Aerial survey "Shackleton Range"
Development of topographical maps and orthophotomaps,
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Fig. 16: Photogrammetric Survey programme "Filchner 1985/86"
3.4.2. Airborne Geophysical Measurements (IGMS)
The programme using a fixed wing aircraft DO 228-100 is based on
the results of data gathered on the Ekstrom and Filchner Ice
Shelf, the Ritcher Highlands in 1983/84 and in North Victoria
Land (1984/85). First priority will be the measurement of ice
thickness, and the fine structure of the iceshelf, especially the
basal layer. These findings will have a bearing on the selection
of icedrilling sites.
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We expect information about the thickness, the density and
absorption of an important basal layer on Filchner Ice Shel f. In
addition, the ai rborne measurements using electromagnetic waves
allow the determination of absorption in ice in a general way so
that ice accumulated on the shelf and ice from further inland can
be distinguished.
The airborne measurements will allow a detailed mapping of the
brine layer that was found in 1983/84 in the frontal area of the
shelf. The airborne measurements will also include the recording
of aeromagnetic and VLF data. With VLF data we can try to map
high conductivity seawater that has been intruded in crevasse
rich zones.
3.4.3. Surface and Borehole Measurements (IGMS)
The route for the traverse and the sites for hot water drilling
is shown in figure 17. Preferably the traverse is to start from
Filchner station to grid point 230, because this would allow us
to start drilling in an area where the most pertinent questions
exist.
During the traverse several geophysical methods will be applied,
leading to detailed information about ice thickness, internal
layering, density, temperature and elastomechanical properties of
the shelf. With regard to the mass balance the melting and
freezing respectively at the bottom of the ice shelf will be
given special attention. Borehole ~1easurernents will be in-
dispensable. In particular the following activities are planned:
a) Borehole measurements
B0 r e h 0,1 e s will bed r ill e d by a hot wa t e r d r ill 0 f a com pac t
portable construction that can also be transported by airplane.
The boreholes will be drilled through the ice shelf. Some will
deliberately end a short way above the bottom. Borehole sites are
chosen at Filchner Station, site 230 and site 335/345.
The boreholes are used for the following measurements, some of
which will have to be repeated in the future.
- direct measurements of ice thickness and depth of sea bottom as
central for EMR and seismic measurements.
- seismic borehole measurements as a means to determine velocity
and density distribution in the shelf.
- temperature gradient measurements in the shelf ice and the
water column underneath. Installation of a temperature
measurement probe for re-measurement of temperature when
equilibrium has been established in future years.
- borehole inclinometry for determiniation of internal defor-
mation (to be repeated in future years).
- conductivity measurements of the recycled water during drilling
and use of filters in order to gain information about the
saline basal layer or sediment load.
- direct measurement of freezing or melting rates at the bottom
of the ice shelf. Installation of H1R receivers near the shelf
bott'om.
- determination of vertical compression rate of the ice shelf.
















Fig. 17: Proposed locations for hot water drill sites on
Filchner-Ronne Ice Shelf.
the sea floor.
- determination of the drift velocity of seawater under the
shelf.
b) Seismic Measurements
Determination of the elastomechanical properties and the thick-
ness of the shelf using charges of small size. A newly built ice
streamer will be used for the geophone spreading.
- Short refraction seismics. Recording of P- and S-waves for the
determination of the velocity distribution and consequently the
density and elastic parameters of the shelf as a function of
depth. Deduction of glaciological parameters such as critical
depth and transition depth.
- Reflection seismics for the determination of ice depth and
height of water column under the shelf.
This method will give ice thickness also in areas where
EMR-results are ambiguous or missing because of high electro-
magnetic absorption in the ice or low reflectivity at the shelf
bottom.
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- Seismic CMP-profiles at selected sites for the determination of
sediment structure below the sea floor.
c) Ground-EMR
Continous, high resolution mapping of important profiles on the
traverse will show fine structure of layers, internal horizons
and, wher e p0 s sib 1e, the tot ali c e t hi c kne s,s. This wi 11 a1 s 0
help to recognize dangerous, crevassed areas and contribute to
the selection of the most suitable site for borehole drilling.
- Electromagnetic CMP-profiles at grid points and drill ing sites
respectively for the determination of velocity-depth function
of electromagnetic waves in the shelf, particularly in the
lower highly absorbing layer. Measurement of absorption of
E~1-waves below the internal horizon.
d) Resistivity measurements (Schlumberger) including measurements
at borehole sites as well as above the bottom layer.
3.4.4. Glaciological Geodesy on Filchner Ice Shelf (If V, IEH,
AWl)
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FILCHNER II consists of determining the ice shelf motion and
strain behaviour. Therefore, two geodetic working groups will, as
their first priority, re-survey the 1983/84 installed deformation
figures. Of second priority is the installation of new defor-
mation figures. Techniques of absolute position finding (Doppler,
GPS) and terrestrial surveying are to be used.
Accompanied by an engineer and scientists of other disciplines,
the "Traversengroup" will begin at Filchner Station (as in
1983/84) and work off the grid points 240, 241, 340, 345, 335,
341 and 230. Besides they will install new deformation figures
( Fig. 18).
The "Fluggruppe" will operate using Filchner Station as a base
and work off the grid points near the ice coast (gridpoints 110,
120,130,111,125) as well as determine the geoid undulation in
these points. Afterwards, the 100 km grid is to be extended
(gridpoints 210,220,310,320).
In order to achieve the highest possible accuracy of coordinate
positioning, satellite receivers (Doppler, GPS) will be simul-
taneously operated on King George Island.
If there is enough time, some additional points between Filchner
station and Berkner Island are to be installed.
3.4.5. Mass Flux Investigations in the Frontal Area of the
Fi 1chner Ice Shel f (AWl, IEH)
During Filchner-II the Doppler positionings and strain figures,
set up in 1982/83 along the ice front (fig. 18), shall be
re-measured to determine the absolute movement and the spreading
of the frontal zone. An additional Doppler/strain station will be
established at about 56,lW 76.0S. Global Positioning System
receivers (GPS-NAVSTAR) will be applied for absolute positioning.
Stake 1 ines will be set up at the Doppler stations perpendicular
to the ice front to observe the calving losses and the defor-
mational behavior of the frontal area during the subsequent
years. These investigations are carried out in conjunction with
the photogrammetric mapping (IfAG).
3.4.6. GPS - Base Line Measurements for Determination of the
Antarctic Plate Crustal Movement (IEH)
With the Global Positioning System (GPS) a highly precise base
line between Peninsula Antarctica and the eastern ma~gin of the
Weddell Sea within the Antarctic Plate will be determined.
During sailing of RV POLARSTERN from Ekstrom to Filchner Ice
Shelf the GPS multiplex receiver TI 4100 will be brought into
action at the Argentine station Belgrano II at Bertrab Nunatak.
At the same time GPS satellites will be tracked by GPS geodetic
receivers at this site and at a site in the north of the
Antarctic Peninsula to determine a reference base line for
geodynamic investigations. Post processing of the simultanous
observations will yield highly accurate relative coordinates
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between these stations.
With regard to the precise intrastation vector further
measurements will allow predictions about the crustal movement of
the Antarctic Plate.
3.4.7. Glaciological Investigations on the Filchner Ronne Ice
Shelf (BAW, IUH)
The major objectives for the glaciological investigations during
the FILCHNER-II campaign are:
- continuing field work started at the grid points of the
FILCHNER-I campaign to investigate the accumulation with a
modified technique and at new grid points; special emphasis
will be out on shallow core drilling (10 m);
measurements related to climate at the drill positions;
continuation measurements at the positions of the 1983/84
campaign to determine the accumulation of the years 1984/85;
re-measurement of the accumulation rate at the geodetic
signals, expecially at those points between the ice edge and
the Filchner Station.
The glaciologists shall closely cooperate with the geophysicists
in this group, as various objectives of this programme are
complementary to one another, for example the determination of
firn density and temperature close to the surface. The mutual
support will be requested for the drilling.
It is anticipated that besides the positions for geodetic
re-measurements new points of the Filchner grid will be taken up
and measured. With regard to the glaciological investigations an
extension of the field work of 1983/84 is preferred. However, to
facilitate the logistics a continuation of the field work on the
western profile is accepted including point 230. It is un~erstood
that the glaciological programme samples will be taken from snow
pits and shallow drilling at at least 5 new positions, which
represents a total core length of 50 m. The time required for
each shallow drilling is one day.
If the possibility exists to land on an ice rise (Berkner) with
one of the air c r aft s an add i t i on all 0 m d r ill i ng s h0 u 1 d be
planned recovering the ice core.
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4. Leg Cape Town - Punta Arenas (ANT-IV/4)
4.1. Physical oceanography
4.1.1. Instrument moorings (DHI, AWl)
During cruise ANT-IV/4 instrumentation for the future Weddell
Sea Winter Experiment will be moored in the vicinity of Maud
Rise. An array of 5 moorings with current-meters and thermistor-
chains in the Maud Rise area is designed to cover four different
horizontal and vertical scales, the mean and fluctuating parts of
the velocity and temperature fields. Combined with the mass
field, to be adequately determined during the following field
phase of the Winter Experiment, the energy balance, the transfer
from potential to kinetic energy and essential dynamic quantities
to describe the heat transport are to be measured. The mooring
positions have been chosen to cover, besides different spatial
scales, the vertical velocity profile in the lee and upstream of
Maud Rise as well as in the warm and the cold regions of the
recirculation branch of the Weddell Gyre.
The following positions have been selected for the moorings:
Pos ( 1 ) 64° OO~S, 4° OO-E, 4000 m depth
Pos (2 ) 67 ° OO~S, 5° OO~E, 4200 m depth
Pos (3 ) 65° OO~S, 0° 00- , 4200 m depth
Pos (4 ) 66° OO~S, 0° 00- , 4400 m depth
Pos (5 ) 65° 30~S, 2° OO~W, 4900 m depth
Besides current-meters and thermistor-chains substratcontainers
will be incorporated in some moorings to determine the bacterial
activity at abbysal depths (IfMB). The moorings are to be
recovered in the beginning of 1987.
4.1.2. Hydrography (AWl, DHI, NIOZ)
During the geological profile from Cape Town into the Weddell Sea
(Fig. 19) across the South West Indian Ridge a section with
high-resolution CTD stations will be worked, including water
sampling for oxygen, nutrients, helium isotopes 3He and 4He and
for 226Ra. This data set is to give a detailed view of the origin
of the water ,masses encountered, the large scale mixing processes
involved and on potential deep path-ways through the ridge
between deep basins.
The section covers an area where at intermediate and deep levels
water masses from the Antarctic circumpolar regime, the Southern
Atlantic and the Indian Ocean meet. The submarine ridges separate
the individual regimes but also, and especially in the vicinity
of the South West Indian Ridge, permit the exchange of water
masses.
Besides the determination of a possible helium cource in the
ridge area, the strong helium signal of Pacific origin in the
Circumpolar Water (CPW) can be used to estimate the contribution
of waters from south of the ridge to those in the Agul has Basi n.
The clear silicate signal in the Weddell Sea contribution allows
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Fig. 19: Investigation areas during ANT-IV/4
B = Southwest Indian Ridge, 0 = Queen Maud Rise, C =
sediment trap mooring, triangles sediment coring
stations, dots 1,2 and 5 = proposed OOP drill sites.
to differentiate between water masses of circumpolar and Weddell
Sea origin north of the Ridge. For the deep circulation of the
World Ocean it is essential to know the contribution of the
Antarctic to the deep waters of the southeastern Atlantic.
Although the main transport of waters of Antarctic origin into
the Atlanti~ occurs in the southwestern Atlantic, little is known
about the transport processes and rates in this area.
Data from thi s secti on wi 11 augment and substanti ally support
findings from the 1972/73 GEOSECS Expedition (Geochemical
~tions ~tudy) in this area. ---
4.1.3. Silicate and Aluminium Dynamics Near the Sediment Water
Interface (NIOZ)
The recycling of biogenic silicia via dissolution in the surface
sediments and upward diffusion of dissolved silicic acid into
bottom waters is very important in the understanding of the
marine silica cycle. It correlates biogenic silica accumulation
with positive silicate anomalies in bottom waters.
The section over the Antarctic polar front, to be carried out
during ANT-IV/4, gives the opportunity to study these processes
in sediments of widely different composition in a region with a
large silicate anomaly in bottom waters. The project will be
carried out in close cooperation with the sedimentological
programme (AWl), samples from box samplers taken in the frame-
work of that project will be analysed.
Silicate and aluminium will be determined on board in water and
pore water samples because previous work has shown that Al plays
a major role in the solubility of silica skeletons. Radon will be
determined in bottom waters to model the dispersion of the upward
diffuse flux in the water column. Dissolution kinetics, clay
mineralogy and chemical composition of the sediments will be
studied later.
CTD/Rosette stations at box core sites are needed preferably at
49°,53 and 55°S, with close sampling in the lowermost 300 m of
the water column. Large quantities of diatoms will be collected
by the ship~s pumping system.
4.2. Geological Investigations
4.2.1. Single-Channel Seismics (RGD)
Single-channel watergun profiles will be recorded amongst others
between the Maud Rise and a point just north of the Polar Front
(ca. 50 0 S) on aline between the Maud Rise and Cape Town, South
Africa. These profiles will provide an excellent opportunity for
a preliminary study of the changes in the sedimentation patterns
in the Weddell Basin through space and time. For instance, the
effects of the initiation of thermohaline circulation on bottom
sediment in response to climatic changes and glaciation on
Antarctica should be visible within the sediment cover of the
Weddell Basin. Increased bottom current activity due to the
formation of the Antarctic Bottom Water and the Antarctic
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Circumpolar Current (ca. 20-25 m.y.) should leave traces in the
sediment such as hiatuses, unconformities, thinned sediment
cover, etc. It is hoped that it will be possible to correlate the
unconformities found in the Weddell Basin with those a1 ready
known from other parts of the Southern Ocean.
The interpreted profiles may be used as a basis for future
studies on, for instance, isopache variations, which may be
related to sedimentary transport directions.
4.2.2. Heat Flow Measurements (AWl)
In the Queen Maud Rise region and in the vicinity of the Soutwest
Indian Ridge, heat flow measurements will be carried out at
several positions, with each position being sampled several
times. The thermal conductivity measurements necessary besides
the measurements of the temperature profiles will be done in situ
as well as on the core samples taken at the same positions. This
investigation is part of a long term programme to study heat flow
within the Weddell Sea region.
4.2.3. Paleo-Oceanography (AWl, FSW, RGD)
This programme contributes to an understanding of the climatic
development in the Antarctic region. From the composition of the
ocean bottom sediments and the fossil communities therein,
conclusions can be drawn concerning the oceanographical and
c1 imato10gical conditions during geologic time. For instance,
estimations of oceanographic parameters such as the position of
the Polar Front, the intensity of the Antarctic Bottom Water, the
extend of sea ice and icebergs, surface water temperature and
primary production can be made from circumantarctic sediments.
For this purpose, gravity and piston cores will be retrieved in a
profile from the Agulhas Basin to the Weddell Sea Basin, and also
in the area of the Maud Rise. Sample stations will be chosen on
the basis of a seismic survey (3.5 kHz, watergun), a part of
which will be carried out during the ANT-IV/3 cruise.
The sedimentological investigation of the sediment cores will
concentrate on grain size and component analyses. Of primary
importance to the paleontological studies will be the diatom and
radiolarian components. In a special programme (RGD) benthic
foraminifera from surface sediments will be investigated for a
comparison of the living and dead fauna.
Age determinations of the sediments can be ascertained by a
combination of paleomagnetic and biostratigraphical (diatom and
radiolarian) dating methods, and, if necessary supplementary
methods such as isotope and biof1uctuation stratigraphy can be
called upon.
a) Agulhas Basin to Weddell Sea Basin Profile
7 sediment core and 6 surface sediment stations will be made on a
north-south profile stretching from the Agulhas Basin across the
SW Indian Ridge to the Weddell Sea Basin. These stations will
complete a profile which has already been started and consists of
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two cores taken from the southern flank of the SW Indian Ridge.
Quaternary to early Neogene opal-rich sediment (diatoms and
radiolaria) is expected here, comprising volcanic components, IRD
(ice-rafted debris) as well as macro and micro manganese nodules
in varying amounts. Dating of the sediment cor~s already re-
trieved results in a sedimentation rate of 1 cm/1000 y for the
core furthest away from the ridge crest and a sharply fluctuating
rate of 0.1-1.5 cm/1000 y for the core closest for the ridge
crest.
The information obtained from these samples will be used in the
reconstruction of the paleo position of the Polar Front, the
paleointensity of the Antarctic Bottom Water, as well as the
average position of the past ice limit during the southern
winter.
b) Queen Maud Rise (Fig. 20)
About 10 sediment core and surface sample stations will be made
in the Maud Rise'area. The sample grid planned coincides with an
oceanographic programme, which makes use of long-term moorings on
the rise. Further, it takes into account the proposed drill site
positions of the Ocean Drilling Programme (ODP).
Opal sediments which contain biogenic carbonate (foraminifera) in
the shallower parts of the rise area are expected. From these
sediments, conclusions concerning the paleoceanography (in-
fl uences from water mass and surface water temperature),
paleoproduction and sea ice cover (Weddell Sea Polynya signal)
will be deduced.
4.2.4. Nannoplankton distribution studies (RGD)
Composition and regional distribution of the modern nannoplankton
population of the Southern Ocean in many details is currently
only poorly known.
During transit and profiling crulslng surface water is sampled by
the ship~s pumping system. On station samples (101 in volume)
will be obtained by rosette sampler from surface as well as from
subsurface waters (ca. 100 m). For composition of living and dead
floras sampling of sediment surface will complete the project.
4.2.5. Sediment Trap Experiments and Actuopaleontology (GIK, AWl,
WHOI)
During ANT-III/3 expedition a mooring with two sediment traps and
two current meters was deployed in the northern Weddell Sea (Pos.
62°16.5~S, 34°45.5~W) in 4000 m water depth. The traps should
monitor the seasonal variations of the particle flux over a
period of 14 months with sampling intervals of 11 and 22 days. We
expect new data concerning the total mass fl ux to the sea floor,
the production in open water, close to the ice edge and under the
s'ea ice. Furthermore we will study the decomposition of organic
materials and the dissolution of biogenic opal and carbonate
particles during settlement through the water column.
After servicing, the whole mooring will be redeployed during this
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Fig. 20: Sketchmap of the Queen Maud Rise showing poposed
sampling stations. Squares sediment coring stations,
dots = oceanographic mooring stations.
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cruise in a near-by position to get long term data sets.
To study the distribution and quantity of planktonic foraminifera
and the carbon isotope composition of organic matter plankton
sampling will be undertaken with a multi- and a plankton-net.
Furthermore, the concentration of particulate matter in the water
column will be determined by filtration of water samples from
hydrocasts.
4.2.6. Geophysical Mapping and Sampling of the Southwest Indian
Ridge (BPI, DGC, WHOI)
During the past 15 years, the Bernhard Price Institute of
Geophysical Research has been engaged in systematic mapping of
the bathymetry and geophysical features of the ocean bottom,
between South Africa and Antarctica. Very detailed maps of the
fracture zones and the magnetic "stripes" imprinted on the sea
floor in this region permit a detailed reconstruction of the
break-up of the former supercontinent Gondwana; the precise
tracks followed by the dispersing continents (South America,
Africa, Malagasy, India and Antarctica) are being deciphered,
together with their individual velocities throughout the
dispersal.
Af ric a and Ant arc tic a con tin ue tom 0 ve a par t to day; the i r
continued separation occurs by sea-floor spreading at the
Africa-Antarctica plate boundary, the long seismically active
ridge which runs eastward from Bouvet Island past the Prince
Edward Islands to the central Indian Ocean. The intensive
research which will be undertaken on the active ridge, using RV
POLARSTERN, is expected to yield valuable information, not only
on the present-day kinematics in this region, but also on the
fundamentals on plate tectonic processes.
The detailed geophysical mapping of this ridge is being butt-
ressed by an exceptionally comprehensive sampling and chemical
plus isotopic study of the basalts (and other eruptives) dredged
from the rocky crest of the ridge. The sampling programme forms
part of SOLP (Southern Ocean Lithospheric Project) which links
the efforts of several research groups in South Africa
(especially the Department of Geochemistry, University of Cape
Town), Europe and the United States. To obtain an improved
understanding of the deep seated mantle and magma generation
below the southern ridges, SOLP workers have dredged samples
along the Southwest Indian Ridge between Spiess Ridge (0°
Longitude) and the Shaka Fracture Zone (9° E). East of this there
is a gap in sampling, with dredging being carried out from 17° E
to east of Marion Island.
Our proposed programme on RV POLARSTERN is the dredging of the
sampling gap between 10° and 16° E, with particular emphasis on
fresh ridge basalts. The area is topographically complex and some
reconaissance will be necessary to identify the ridge crest and
transform geometry unambiguously. For dredging chain dredges and
a 12 kHz pinger is used.
Intensive studies on the geochemistry, isotopic ratios and rock
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magnetic properties of the dredged samples will be undertaken at
the end of the cruise.
Because the new data set will complete 8 years of dredging work
it should permit a broad assessment of basalt-generating


































































Am 3. September 1985 l!uft FS uPolarstern U zu ihrer vierten
Antarktisexpedition aus. nach deren AbschluB am 30. April 1986 in
Punta Arenas sie nicht wie gewohnt nach Bremerhaven zurUckke~ren
wird sondern ein Winterexperiment im Eis des Weddell Meeres
durchfUhren wird.
lJie Expedition ist neben der Anreise (ANT-IV!l) in drei Fahrt-
abschnitte yegliedert. In ihrer wissenschaftlichen thematischen
Ausrichtung sind die polaren Fahrtabschnitte schwerpunktmaBig vor
allem der Untersuchung geowissenschaftlicher Probleme gewidmet.
Kleinere Programme aus ande~en Bereichen der Polarforschung
(Biologie. Luftchemie) sind in das Expeditionsprogramm inte-
griert. Eine Ubersicht tiber den zeitlichen Ablauf und die
wesentlichen Projekte vermittelt Tabelle 1.
Der Anreiseabschnitt (ANT-IV/I) yom 3.9.85 (Bremerhaven) bis zum
30.1U.85 (Rio de Janeiro) ist in drei Unterabschnitte gegliedert.
Wahrend ANT-IV/1a lBremerhaven - Las Palmas) werden im Rahmen des
BIOTRANS-Projekts Untersuchungen Uber die Transportmechanismen
und -wege oryanischer Substanz in bodennahen Wasserschichten der
Tiefsee im Westeuropaischen Becken durchgefUhrt. Auf dem Teil-
abschnitt ANT-IV/lb (Las Palmas - Dakar) werden ozeanographische
Messungen zur Rezirkulation in der subtropischen nordatlantischen
Antizyklone durchgefUhrt und durch umfangreiche Verankerungs-
arbeiten ftir Langzeitbeobachtungen erganzt. Auf dem Teilabschnitt
ANT-IV/lc (Dakar - Rio de Janeiro) werden Sedimentation und
SchichtlUckenbildung im Bereich der Siera Leone Schwelle unter-
sucht. Aus den Sedimenten 5011 die Geschichte der Produktivitat
a'quatorialer Oberflachenwasser sowie fossile Phasen verstarkten
Bodenwasseraustausches und ihrer vertikalen Gradienten rekon-
struiert werden.
Auf dem zweiten Fahrtabschnitt (ANT-IV/2) yom 6.11.85 (Rio de
Janeiro) bis 30.11.85 (Punta Arenas) steht die holozane Sedi-
mentations- und Klimageschichte im Bereich der Bransfield StraBe
im Vordergrund der Untersuchungen. Ein weiterer Forschungsschwer-
punkt ist die Beziehung zwischen uBack-Arc-Spreading U Vulkanismus
und Sedimentdiagenese. Diese Untersuchungen zur hydrothermalen
Kohlenwasserstoffgenese sind eine Fortsetzung der wahrend
ANT-II/3 (1983) in diesem Gebiet begonnenen Untersuchungen.
Kernpunkt der ANTARKTIS-IV-Expedition ist der dritte Fahrtab-
schnitt (ANT-IV/3) yom 5.12.85 (Punta Arenas) bis 13.3.86
lKapstadt). Wahrend dieses Abschnittes wird ein sehr umfang-
reiches und komplexes. wissenschaftliches und logistisches
Proyramm mit FS uPolarstern u• Helikoptern. Flachenflugzeugen und
Landfahrzeugen im Bereich der Georg-von-Neumayer-Station. auf dem
Filchner-Schelfeis. in den Kottas-Bergen sowie auf See durchge-
fUhrt werden. Die wesentlichen Unternehmungen sind in diesem
Zusammenhang
- die logistische Versorgung und Ausbau der Georg-von-Neumayer-
Station sowie der Austausch der Uberwinterungsmannschaft.
- die Durchftihrung eines glaziologischen und aerogeophysikali-
schen Messprogramms in der naheren und weiteren Umgebung der
Geory-von-Neumayer-Station.
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die Durchfl1hrung einer Uber1andtraverse von der Georg-von-
Neumayer-Station in die Kottas Berge mit einem geologischen und
geophysikalischen Programm,
- die logistische Versorgung der Filchner-Sommerstation auf dem
Filchner-Ronne-Schelfeis,
- die 0 u r c hf tl h run 9 d e r z wei ten ~1 e ssp has e (F I LCHNER- I I) des
glaziologischen F1LCHNER-Projekts zur Erfassung von Massen-
hausha1t und Bi1anz des Filchner-Ronne-Schelfeises ausgehend
von der Fi1chner-Sommerstation,
- die Durchfl1hrung eines marin-geophysikalischen Messprogramms
mit MCR Seismik, Gravimetrie, Magnetik etc. im Rahmen eines
Site Surveys fUr das "Ocean Dri 11 i ng Programme" (ODP),
- die sedimentologische Beprobung auf ausgewahlten Profilen yom
Schelf bis in die Tiefsee zur Untersuchung der quarUiren
Geschichte des Weddell Meeres, der Palaoozeanographie und
Klirnaentwicklung.
Die einzelnen Unternehmungen werden weitgehend unabhangig
voneinander durchgefUhrt.
Neben ihrer Funktion als wissenschaftliche Arbeitsplattform
kommen FS "Polarstern" in diesem komplexen Unternehmen wesent-
liche Aufgaben in Transport, Versorgung, Kommunikation und
Sicherheit zu. FUr den Transport von einigen Uberwinterern,
weiteren Wissenschaft1ern und kleinen ~1engen zusatzlichen
Expeditionsgutes kann auch in dieser Saison wieder auf die
UnterstUtzung durch S.A. "Agulhas" zurtlckgegriffen werden.
"Polarstern" wird auf diesem Abschnitt von Punta Arenas kommend
die Georg-von-Neumayer-Station etwa am 12.12.85 erreichen, um die
Wissenschaftler fUr die Kottas-Berge-Traverse abzusetzen. Sie
wird anschlieBend zum Maud Rise laufen, um dort tlber Weihnachten
geophysikalische und geologische Arbeiten durchzuftlhren. Nach dem
erneuten Anlaufen von G.v.N. am 30.12.85 und dem Absetzen der
VersorgungsgUter lauft das Schiff mit direktem Kurs in das innere
Weddell Meer, um die Filchner Sommerstation zu versorgen und die
Teilnehmer am F1LCHNER-Projekt abzusetzen. Wahrend der Durch-
fUhrung des glaziologischen Programmes wird "Polarstern" nach NE
laufen, um MCR-Messungen und sedimentologische Probennahmen am
Kontinentalrand zwischen 10° und 20° West im Bereich der Caird
Coast durchzufUhren.
Anfang Februar wird erneut die Filchner-Station ange1aufen, die
Wissenschaftler und Gerat wieder an Bord genommen und nach G.v.N.
gebracht. Wahrend auf dem Ekstrom-Eis bei der G.v.N. ein weiteres
glaziologisches Forschungsprogramm abgearbeitet wird lauft
"Polarstern" zum Astrid RUcken bei ca. 10° E um weitere geo-
physikalische Messungen und sedimentologische Probennahmen
durchzufUhren. Anfang Marz wird erneut d~e Georg-von-Neumayer-
Station angelaufen, die Station entsorgt und das Somrnerpersonal
an Bord genommen. Etwa am 5. Marz wird das Schiff Abschied nehmen
von der neuen Uberwinterungsmannschaft und der Station und mit
Kurs Kapstadt ablaufen.
Der vierte Fahrtabschnitt (ANT-1V/4) yom 18.3.86 (Kapstadt) bis
30.4.86 (Punta Arenas) hat einen regionalen Schwerpunkt am
At1antik-1ndik-RUcken. 1m Gebiet des Shaka-RUckens sol len
MOR-Basalte fUr geochemische Arbeiten gedredged werden. Parallel
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zu groBen Bruchzonen, entlang von "flow lines" sollen lange
Magnetikprofi1e tiber die RUckenachse gefahren werden, und soweit
Zeit vorhanden ist, sollen potentie1le Bodenwasserdurchlasse im
Atlantik-Indik-Rucken mit dem SEA-BEAM-System vermessen werden.
Eine sedimentologische Beprobung soll das Programm abrunden.
Ein weiterer regionaler Schwerpunkt auf diesem Abschnitt ist der
Maud Rise. Als Vorstudie zum geplanten Winter-Experiment im
SUdwinter 86 (ANT-V) sollen verschiedene ozeanographische Ver-
ankerungssysteme ausgebracht werden. Ein umfangreiches sedimento-
logisches Beprobungsprogramm fUr paleoklimatische und paleo-
ozeanographische Untersuchungen ll:!uft parallel. Eingebunden in
diese Arbeiten sind Messungen zum ozeanischen WarmefluB.
Zwischen Atlantik-Indik-RUcken und ~laud Rise soll auf der
Grundlage von SCR-Messungen und 3.5 kHz Vermessungen ein Be-
probungsprogramm durchgeftihrt werden, um Material zur Unter-
suchung der Geschichte der Bodenwasserzirkulation zu gewinnen.
Auf dem Wege nach Punta Arenas soll bei Position 62°16,5~S,
34°45,5~W eine wahrend ANT-III/3 ausgebrachte Jahresverankerung
mit Strommessern und Sedimentfallen aufgenommen werden und nach
Wartung fUr ein wei teres Jahr wieder ausgebracht werden. Mit dem
Ein1aufen in Punta Arenas am 30.4.86 wird die ANTARKTIS-Expe-
dition IV abgeschlossen sein.
Der Teilnehmerkreis der gesamten ANTARKTIS-IV Expedition setzt
sich aus etwa 190 Wissenschaftlern und Technikern aus 30
deutschen und 12 auslandischen Universitats- und Forschungs-
instituten zusammen. Die Beteiligung der deutschen Hochschul-
wissenschaft1er wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
durch Reise-, Sach- und Personal mittel im Rahmen des Schwerpunkt-
programmes Antarktisforschung ermoglicht. Als Gaste des Alfred-
Wegener-Instituts fur Polarforschung nehmen Wissenschaftler aus
GroBbritanien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen,
Spanien, Sudafrika und den USA an der Expedition teil.
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Tabelle 1: Dbersicht Uber die zeitliche Expeditionsorganisation




ANT-IV/la 03.09.85 Brernerhaven H. Thiel BIOTRANS
22.09.1)5 Vigo
27.09.85 Las Palmas
ANT-IV/lb 27.09.85 Las Palmas G. Siedler WARt1WASSERSPHf!.RE
13.10.1)5 Dakar
ANT-IV/lc 13.10.85 Dakar ~1. Sarnthein GEOTROPEX 85
02.11.1)5 Rio de Janei ro
ANT-IV/2 06.11.85 Rio de Janeiro G. Wefer BACK ARC BASIN
01.12.85 Punta Arenas Processes,
PARTIKEL-FLUX
ANT-IV/3 05.12.85 Punta Arenas D. Futterer Sedimente des
13.03.86 Kapstadt ost 1i chen
Weddell Meeres,
ODP-SITE SURVEY
H. Kohnen Versorgung GvN,
Aero-Geophysik,
FILCHNER-II
H. ~1i 11e r KOTTAS-TRAVERSE





1. Anreiseabschnitt (Bremerhaven - Rio de Janeiro)
1.1. Fahrtabschnitt Bremerhaven - Vigo/Las Palmas (ANT-IV/1a)





1.1. 5. Zoopl ankton
1.1.6. Planktische Foraminiferen
1.1.7. Sediment-Geologie
1.2. Fahrtabschnitt Las Palmas - Dakar (ANT-IV/1b)
1.2.1. Zirkulation im ostlichen Nordatlantik
1.2.2. Seismische Voruntersuchung im Rahmen des Internationalen
Tiefseebohrprogramms
1.3. Fahrtabschnitt Dakar - Rio de Janeiro (ANT-IV/1c)
1.3.1. Vermessung der Bodenformen in der Kane-LUcke und der
"SUdwest-Passage" .
1.3.2. Pal~oozeanographie und Sedimentologie
1.3.3. Seismische und geologische Voruntersuchungen im Rahmen des
Internationalen Tiefseebohrprogramms
1.3.4. Spurenanalytische Untersuchungen atmosph~risch-anorgani­
scher Stoffe auf dem Atlantik
2. Fahrtabschnitt Rio de Janeiro - Punta Arenas (ANT-IV/2)
2.1. Ozeanographie und angewandte Physik
2.2. Phytoplanktonuntersuchungen
2.3. Holoz~ne Sedimentation in der Bransfield StraBe und im
SUd-Shetland-Graben
2.4. Sedimentpetrographische Untersuchungen an Oberfl~chen­
sedimenten der Bransfield StraBe
2.5. Beziehung zwischen "back-arc-spreading" Vulkanismus und
Beckensedimenten der Bransfield StraBe
2.6. Partikel-FluB in antarktischen Gewassern
2.7. Kieselplankton- und Foraminiferen-Verteilung in der
Bransfield StraBe
2.8. Verbreitung des Nannoplanktons
2.9. Spurenanalytische Untersuchungen atmosph~risch-anorgani­
scher Stoffe auf dem Atlantik
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3. Fahrtabschnitt Punta Arenas - Kapstadt (ANT-IV/3)
3.1. Marin-geowissenschaftliches Programm





















Sommerprogramm an der Georg-von-Neumayer-Station
Glazialgeodasie auf dem Ekstrom Schelfeis
Kontinuierliche reflexionsseismische Messungen auf dem
Ekstrom Schelfeis
Photogrammetrie
Atmospherische Spurenstoffe an der Georg-von-Neumayer-
Station
Geowissenschaftliche Traverse von der Georg-von-Neumayer-
Station in die Kottas Berge
Geoloyisch-mineralogisches Programm
Strukturgeologische Untersuchungen der Kottas Berge und
der Mannefallknausane
Geophysikalische Untersuchung des tieferen Untergrundes




Oberfl!chen- und Bohrlochmessungen auf der Traverse
Glazialgeodasie auf dem Filchner-Ronne-Schelfeis
Untersuchungen zum MassenfluB im Frontbereichdes Filchner
Schel fei ses
GPS-Basislinienbestimmung zur Ableitung von Bewegungen der
Antarktischen Platte
Glaziologische Untersuchungen auf dem Filchner-Ronne-
Schel fei s








Si 1 i kat- und Al umi ni um-Dynami k
Meeresboden













Untersuchungen zur Verbreitung des Nannoplanktons
Sedimentfallen-Experimente und Aktuopalaontologie
Geophysikalische Kartierung und Beprobung am Atlantik-
Indik-RUcken
II Forschungsprogramme
1. Anreiseabschnitt Bremerhaven - Rio de Janeiro (Abb. 1)
1.1. Fahrtabschnitt Bremerhaven - Vigo/Las Palmas (ANT-IV/1a)
Biologischer Vertikaltransport und Energiehaushalt in der
bodennahen Wasserschicht der Tiefsee (BIOTRANS-III)
Die Hauptaufgabe des vom Bundesminister ftir Forschung und
Technologie geforderten BIOTRANS-Projekts besteht in der Unter-
suchung der Transportwege organischer Substanz in der bodennahen
(bis ca. 5UO m tiber Grund) Wasserschicht der Tiefsee und in der
t'lessung des Energiehaushalts der Lebensgemeinschaft dieses
Lebensraumes. Die Untersuchungen erstrecken sich auf die Orga-
nismen des Benthos (Bakterien bis Megafauna), des Planktons und
Nektons in einem Seegebiet des Westeurop~isc~en Beckens. Das
Untersuchungsgebiet liegt im Kerngebiet des Nordostatlantischen
Monitoring Programms (NOAMP) des Deutschen Hydrographischen
Instituts. Dieses ebenfalls yom BMFT geforderte Projekt be-
schreibt haupts~chlich die regionalen Wassertransporte in groBen
Tiefen im nordwestlichen Teil des Westeuropaischen Beckens. Das
BIOTRANS-Arbeitsgebiet wird in etwa durch die Koordinaten
47.00 o -47.30 o N und 19.00 o -20.00 o W begrenzt (Abb. 2). Die Wasser-
tiefen liegen zwischen 3800 und 4600 m Tiefe. BIOTRANS wird yom
Institut fur Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft der Uni-
versitat Hamburg durchgeftihrt. Die mikrobiologischen Unter-
suchungen liegen bei Mitgliedern des Instituts ftir Meereskunde,
Ki e 1•
In Verbindung mit BIOT~ANS arbeiten Dr. Schriever, Zoologisches
Museum Kiel, an benthischen Harpacticoidea und Prof. Hemleben und
Mitarbeiter, Universitat Ttibingen, an planktischen Foraminiferen.
An der Kampagne BIOTRANS-III wird auSerdem die meeresgeologische
Arbeitsgruppe des DHI (Dr. Heinrich) in Verbindung mit Geologen
der Universitat Gottingen (Prof. ~1eischner) beteiligt seine Ein
t·, i t 9 1 i e d de r Scot tis h Ma r i neB i 01 0 9i cal Ass 0 c it at ion, 0ban, wi r d
sich an den benthischen Arbeiten beteiligen.
Die wahrend des Fahrtabschnitts ANT-IV/1a durchgefUhrten Arbeiten
von BIOTRANS-III umfassen die weiter unten naher aufgefuhrten
Untersuchungen.
Die Uberfahrt von Vigo nach Las Palmas soll zum Sammeln von
Zooplankton und Mikronekton genutzt werden. Als Fanggerat wird
ein modifizierter David-Neustonkatamaran, der mit zwei 300 Mikron
Netzen ausgerUstet ist, eingesetzt. Die Fange bieten die Mog-
lichkeit, den Materialfundus zahlreicher frUherer Fahrten mit
FS. METEOR in das Gebiet zu er9~nzen. Sie sollen eine LUcke
schlier3en helfen, die in der Kenntnis urn die jahreszeitliche
Verbreitung subtropischer und temperierter Arten von Wirbellosen



























Abb. 1: Ubersicht tiber die Arbeitsgebiete auf dem Anreiseab-




















Abb. 2: Bathymetrie nach SEABEAM-Kartierung im BIOTRANS-Arbeits-
gebiet
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1.1.1. Endobenthos mit begleitender Messung biochemischer
Sedimentparameter (IHF)
Fur den Fan 9 end 0 ben t his c her 0 r 9ani s men, e ins c h1 i eB 1 i c h sed i -
mentlebender Bakterien, und fur die Gewinnung von Sedimentproben
fur biochemische Summenparameter werden ein GroBkastengreifer
(Probenflache 2500 cm 2 ) und ein ~1ulticorer (Probenflache
12 x 25 cm 2 ) eingesetzt. Sie dienen der Analyse der vertikalen
und horizontalen Verteilungsmuster, der Abundanz und Biomasse der
Makro-, Meio- und Nanofauna. Die ETS-Aktivitat von Sedimenten,
als Mal:S der potentiellen Respirationsrate, wird im Schiffslabor
bei ambienter Temperatur gemessen. AuBerdem werden Sedimentproben
im Schiffslabor auf folgende biochemische Summenparameter hin
untersucht: Protein, Karbohydrate, Gesamtadenylatgehalt als
Bi omasseparameter, chl oropl asti sche Pi gmente (Chlorophyll a,
Pheophytine) als MaB fur sedimentierte primar-organische
Substanz.
Sedimentproben werden jeweils in einer Serie von je 3 Kasten-
greifern und je 1 Multicorer pro Station genommen. Neben zusatz-
lichen, neuen Stationen werden 4 Monitoring Stationen, die schon
auf den Fahrten METEOR 69/BIOTRANS-I (Oktober 84) und METEOR 70/
BIOTRANS-II (Marz und Mai 85) beprobt wurden, angelaufen. Die
Monitoring Stationen liegen auf einem Profil, das sich aus der
Tiefsee-Ebene (>4500) tiber eine HUgelkette, genannt "GroBer
Dreizack" (max. 3800 m), erstreckt.
1.1.2. Megafauna (IHF, ZMK)
FUr die Megafauna-Untersuchungen werden 2 Grundschleppgerate
einyesetzt: Fototrawl, ein Gerat, das Fotografie und Netzfange
kombiniert, und Fotoschlitten.
Der Fotoschlitten wird fUr lange Schleppstrecken auch auf der
Hugelkette eingesetzt und ist mit einer Benthos Survey Camera
ausgerUstet. Das Fototrawl ist mit einer Benthos Standard Camera
bestUckt. Das Trawl tragt zwei Netze, die erst bei Bodenkontakt
geoffnet werden: ein epibenthisches Netz zum Fang von Benthos-
organismen und ein suprabenthisches Netz zum Fang von bodennahem
Plankton.
1.1.3. Benthopelagische Organismen (IHF)
Zur Erfassung von vertikalen Besiedlungsgradienten benthopela-
gischer Oryanismen, hauptsachlich nekrophagen Amphipoda, wird
eine freifallende, mit bekoderten Reusen bestUckte Fallenkette
eingesetzt. Die Reusen werden in Abstanden von 15, 30, 50, 100,
200,300,400 und 500 m tiber Grund jeweils bis zu 2 Tagen
ausyelegt. Als akustischer Ausloser wird ein Gerat der Firma
Oceano verwendet.
1.1.4. Mikrobiologie (IfMK)
Die mikrobiologischen Untersuchungen sollen die auf METEOR 70
gewonnenen Informationen erganzen und erweitern. Die Ziele dieser
Fahrt sind:
a) die Erfassung der Anzahl, Biomasse und ZellgroBenverteilung
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von Bakterien in der bodennahen Wasserschicht und im Sediment
durch mikroskopische Direktzahlungen;
b) die Untersuchung bakterieller heterotrophischer Aktivitat
durch die Aufnahme radioaktiver Substanzen sowohl unter
Atmospharendruck als auch unter in situ-Druck;
c) die Bestimmung des prozentualen Anteils aktiver Bakterien in
der Gesamtpopulation mit Hilfe einer mikroautoradiographischen
~1ethode;
d) die Erfassung der Anzahl saprophytischer Bakterien.
Die Proben werden an denselben Orten entnommen wie fur das
Benthos. Fur die Wasserproben werden IIbutterfly sterile bag ll -
Schopfer-Serien eingesetzt. Sedimentproben werden dem Multicorer
entnommen. Alle Inkubationen fUr b, c und d werden auf See
ausgefUhrt und werden weitgehend an Bord analysiert, wahrend die
mikroskopischen Untersuchungen fUr a und c an Land durchgefuhrt
werden mussen. FUr die Inkubationen unter in situ-Druck werden
Behalter mit Tiefseeproben, die mit radioaktiven Substanzen
inokuliert wurden, an der freifallenden Fallenkette befestigt •.
1.1.5. Zooplankton (IHF)
Die Zooplanktonarbeiten konzentrieren sich insbesondere auf den
bodennahen Bereich des Untersuchungsgebietes, d.h. die Wasser-
saule bis etwa 500 Meter Uber Grund. Ziel der Arbeiten ist es,
diese Schicht in verschiedenen Tiefenintervallen zu befischen, urn
Uber Gradienten in der Haufigkeit pelagischer bzw. benthopela-
gischer Organismen vertikale biologische Transportprozesse zu
erfassen. Die Fangstrategie erfordert eine entsprechende Ruck-
sichtnahme auf etwaige periodische Wanderungen von Tieren, so daB
Fange gezielt zu unterschiedlichen Tageszeiten vorgenommen werden
sollen. Von BIOTRANS-I und -II liegt bereits Probenmaterial vor,
so daB auch ein saisonaler Vergleich angestellt werden kann.
Als Fanggerate werden ein 1 m2-MOCNESS (Multiple Opening/Closing
Net Environmental Sensing System, WIEBE et al., J. ~1ar. Res. 34,
1976) fur Horizontal- bzw. Schraghols sowie ein 1/4 m2-Multinetz
(WEIKERT & JOHN, J. Plankton Res. 3, 1981) fur Vertikalhols
eingesetzt. Beide Systeme erlauben-es, pro Hol mit 9 bzw. 5
Netzen von 300 Mikron Maschenweite zu fischen. Die Netze werden
nacheinander in beliebigen, kontrollierbaren Tiefenstufen
ausgelost, wobei ein geoffnetes Netz das vorhergehende automa-
tisch verschlieBt. Das Aufl~sen und die Tiefenkontrolle mit Hilfe
eines Drucksensors erfolgen Uber ein Einleiterkabel. Beim MOCNESS
werden zusatzlich in situ-Umweltdaten (Temperatur, Salzgehalt)
sowie Daten uber WasserdurchfluB und Winkel des Netzrahmens im
Wasser ubertragen. Alle MOCNESS-Daten werden bei sofortiger
Berechnung des filtrierten Wasservolumens auf dem Bildschirm
eines COMMODORE 8052 ausgegeben, ferner ausgedruckt und auf
Diskette gespeichert.
Das MOCNESS wurde im Mai 1985 erstmals wXhrend der METEOR 70
Fahrt eingesetzt und soll dl'!n Schwerpunkt des Pl anktonprogramms
auf FS POLARSTERN darstellen.
Das vertikal gezogene 1/4 m2-Multinetz soll entsprechend den
Einsatzen auf den Fahrten M~TEOR 69 und 70 in 100 m-Stufen tiber
Grund fischen.
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1.1.6. Planktische Foraminiferen (GPT)
Nach zwei Fahrtabschnitten per METEOR-Fahrt 70 im FrUhjahr 1985
sollen die faunistischen Veranderungen im Herbst vergleichend
untersucht werden.
Die Untersuchungen sollen Informationen liefern zur:
a) quantitativen Zusammensetzung der Fauna im Oberflachenwasser;
b) quantitativen Zusammensetzung der Fauna in den Tiefenab-
schnitten 0 - 150 m / 150 - 350m / 550 - 800 m / 800 - 1500 m
(Netze mit 100 Mikron Maschenweite);
c) Nahrung der einzelnen Arten im Bereich 0 - 1500 m (Fixierungen
fUr Transmissionselektronen-Mikroskopie, TEM);
d) quantitativen Zusammensetzung benthischer Taxa (Anfarbemetho-
den), und zurn
e) Verhalten von lebenden planktonischen Foraminiferen aus
grofjerer Tiefe •.
1.1.7. Sediment-Geologie (DHI, GIG)
Die meeresgeologische Arbeitsgruppe untersucht Sedimentations-
und Sedimentumlagerungsprozesse in der Iberischen Tiefsee und im
Westeuropaischen Becken. Besondere Augenmerke liegen dabei zum
einen auf den aktuellen Wechselwirkungen zwischen Sedimentober-
flache und bodennahen Stromungen, zum anderen auf Ursachen und
zeitlichen Frequenzen von Turbiditen und submarinen Hangrutschen
in diesem morphologisch stark strukturierten Bereich des NO-
Atlantik.
Es ist geplant, mit einem verlangerten Kolbenlot (ca. 20 m) und
einem GroBkastengreifer Sedimentproben in ausgesuchten topo-
graphischen Situationen zu nehmen. In erster Linie soll dabei die
mit FS METEOR im Jahr 1984 begonnene Probensammlung vervoll-
standigt werden. Fur Vergleichszwecke ist zusatzlich beabsich-
tigt, eine 5000 m tiefe Senke zu untersuchen. Es wird erwartet,
daB keine Turbidite und Kalksedimente wie im Hauptuntersuchungs-
gebiet vorhanden sind.
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1.2. Fahrtabschnitt Las Palmas - Dakar (ANT-IV/lb)
1.2.1. Zirkulation im ostlichen Nordatlantik (IfMK. AWl)
Die meeresphysikalischen Untersuchungen auf der Anreise in den
SUdatlantik sind dem Problem der groBraum1gen Wassermassen- und
Warmetransporte 1m ostl1chen Te11 des nordatlantischen Subtropen-
wirbels gewidmet (Abb. 1). Die vorgesehenen Beobachtungen sind
Teil des langfristigen Vorhabens "Warmwassersphare des Atlan-
tiks". welches von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 1980
an der Kieler Universitat gefordert wird (SFB 133). Ein GroBteil
der bisherigen Arbeiten im Rahmen dieses Programms ist auf dem FS
"Meteor" durchgefUhrt worden. Da dieses Schiff bis zur Indienst-
stellung seines Nachfolgebaus nicht mehr zur VerfUgung steht.
wurde 1m UberbrUckungsjahr 1985 yom Alfred-Wegener-Institut FS
"Polarstern" fUr die FortfUhrung der laufenden Beobachtungs-
programme freundlicherwe1se zur VerfUgung gestellt.
Zwei Teilaspekte der Rezirkulation in der subtropischen nordat-
lantischen Antizyklone stehen an zentraler Stelle:
- Welche zeitliche. raumliche und modale Strukturen charakteri-
sieren das oberflachennahe Stromungsfeld in der weiteren
Umgebung des Kanarenarchi pels. ei nschl i eBl i ch des Ursprung 5-
gebiets des Kanarenstromes?
- Welche Rollen spielen die Zentralwassergrenze und barokline
InstabiliUiten des Kanarenstroms? Warum verursachen diese
Phanomene eine verminderte Vermischung von Wassermassen in der
Warmwassersphare und eine Erhohung der mesoskaligen Bewe-
gungsenergie im Gebiet der Kapverdischen Inseln?
Entsprechend dieser Thematik wird FS "Polarstern" auf dem Fahrt-
abschnitt ANT-IV/lb vorw1egend im Gebiet zwischen den Kanarischen
und Kapverdischen Inseln arbeiten. 1m Mittelpunkt der Arbeiten an
Bard stehen die Bergung und die teilweise Wiederauslegung von
selbstregistrierenden MeBsystemen. welche im November 1984 von FS
" ~1 e teo r" auf e i ne m Zan a 1 5C hnit t (2 8 0 N) u nd 5Ud1 i c h von Gran
Canaria verankert worden waren. Hinzu kommen im Suden weitere
Strommesserketten im Kanarenstrom. welche dart bis zu ihrer
Aufnahme mit dem neuen FS "Meteor" im Herbst 1986 verbleiben
sollen. In allen Fallen handelt es sich urn Unterwasserveran-
kerungen. deren oberstes Auftriebselement in 20U m Tiefe vor-
gesehen ist und welche durch ein kodie~tes akustisches Auslose-
signal zur Aufnahme abgerufen werden konnen.
Die Langzeitbeobachtungen mit verankerten Geraten werden durch
ein synoptisches Netz von schiffsgebundenen hydrographischen
Stationen erganzt. auf denen CTD-Sonden. Stromprofilsonden und
Ei nweg-TemperaturmeBsonden (XBT) zum Ei nsatz kommen 5011 en.
Die XBT-Messungen werden in Abstimmung mit den langjahrigen
klimarelevanten Beobachtungen des Alfred-Wegener-Instituts zur
Charakterisierung der mittleren Temperaturverhaltnisse des oberen
Atlantiks durchgefUhrt.
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1.2.2. Seismische Voruntersuchung im Rahmen des Internationalen
Tiefs~ebohrprogramms (IGK, GIK)
Zur genaueren Definition von Bohrloch-Positionen, die im Rahmen
des Internationalen Tiefseebohrprogramms (Ocean Drilling Pro-
gramme, ODP, Leg 108) geplant werden, sollen seismische Profile
mit einem Airgun-System gefahren werden. Es geht dabei urn die
Suche nach besonders ungestorten, hemipelagischen kanozoischen
Sedimentfolgen im Bereich der ozeanischen Auftriebszelle am
KontinentalfuB vor Nordwest Afrika (21°N) und auf der Kap-Verden-
Schwelle.
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1.3. Fahrtabsehnitt Dakar - Rio de Janeiro (ANT-IV/1e)
Auf dem 3. Teilabsehnitt der Anreise in die Antarktis werden
Sedimentation und SehiehtlUckenbildung im Bereich der Sierra-
Leone-Schwelle, aquatorialer Ostatlantik, untersucht (Abb. 3).
Unter dem Titel GEOTROPEX-85 werden hier die Arbeiten der
GEOTROPEX-83-Fahrten fortgefUhrt, die sich aus den bisherigen
Untersuehungsergebnissen als zwingend notwendig ergeben haben.
Sie betreffen eine SehlUsselregion fUr den Austausch von Ober-
flaehen-und Tiefenwasser zwischen Nord- und SUdatlantik. Die
Meeresgeologen erhoffen sich von der Ausfahrt wichtige Einblicke
in die Geschichte der Produktivitat aquatorialer Oberflachen-
wasser sowie in fossile Phasen verstarkten Bodenwasseraustausehes
und in dessen vertikale Gradienten. Hinzu kommt, als zweite
wichtige Aufgabe, ein letzter "Site-Survey" fUr die Ausfahrt 108
des Internationalen Tiefseebohrprogramms (ODP). Geologen und
Geophysiker verschiedener Institute wollen daftir eine Reihe
seismischer Profile messen, einige davon bereits auf dem voran-
gehenden Fahrtabschnitt ANT-IV/1b, urn die Position von Bohr-
punkten genauer zu definieren.
'*l-C---------;-----T-~5°
Abb. 3: Untersuchunysgebiete auf dem Teilabsehnitt Dakar - Rio de
Janeiro im Bereich der Sierra Leone Sehwelle.
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1.3.1. Vermessung der Bodenformen in der Kane-Ltlcke und der
uStldwest-Passage U (GIK, DOD)
Hauptfrageri sind der genaue Verlauf und die minimale Schwellen-
tiefe der Tiefenwasserpassage im Stldwesten der Sierra-Leone-
Schwelle (USW-Passage U) zwischen Gambia-Tiefseebene und Sierra-
Leone-Tiefseebene; die bisher groSte bekannte Tiefe betragt
4450 m, eine Tiefe, die den Austausch von antarktisch beein-
fluBtem Bodenwasser in Nord-Stldrichtung zulaSt. Ein weiteres
Thema i st di e Suche nach Kl ei nbodenformen, di e Hi nwei se auf
vorherrschende Stromungsrichtungen in der Kane-Ltlcke geben
konnen.
Morphologisch- akustostratigraphische Arbeiten mit SEA-BEAM-
System, Tiefschlepp-Systemen und anderen Loten sollen daher in
der SW-Passage vor allem nach Tiefenwasserdurchlassen quer zu E-W
streichenden Querrtlcken zwischen 4°N und 8°N suchen. Die Hinweise
fUr bodennahe Stromungsrichtungen werdenaus Aufzeichungen des
niederfrequenten Echolots und eines neuen Tiefschlepp-Sonar-
Gerates erwartet.
1.3.2. Palaoozeanographie und Sedimentologie (GIK, GIB, TAMU)
Das Gesamtgebiet der Sierra-Leone-Schwelle wird zur Hauptsache
von pelagischer Sedimentation gepragt, das heiSt, die ortl iche
Planktonproduktion liefert, neben etwas Windstaub, die Hauptmenge
der Sedimente.
I~ Zentrum des Interesses dieser Fahrt steht ein Vergleich von
Sedimentationund Schichtltlckenbildung in den beiden Tiefwasser-
becken nordlich und sUdlich der Sierra-Leone-Schwelle. Damit
werden Ablagerungen unter einer subtropischen uPlanktonwUste U im
Norden denen unter der Plankton-Hochproduktivitatszone des
~uators im Suden gegenubergestellt. Von besonderer Bedeutung ist
dabei ein Vergleich der vertikalen Gradienten in der ozeanischen
Tiefwassersedimentation auf der westlichen Sierra-Leone-Schwelle
und auf dem aquatorialen Mittelozeanischen Rtlcken zwischen 3000
und 5000 m Wassertiefe.
Hauptvariable sind hier die Karbonatlosung und die FrUhdiagenese
sowie sedimentologische Hinweise auf zeitweise Sauerstoff-Armut
des Tiefenwassers in Abhangigkeit von der Tiefenwasserzirkulation
im Ostatlantik und dem ortlichen Planktonflux von der Wasser-
oberflache her. Die Fluktuationen in der Tiefenwasserzirkulation
sollen besonders anhand der Verbreitung von Schichtlucken im
Sediment verfolgt werden. Eine groBe Rolle spielen schlieSlich
Sedimentrutschungen, sowohl fur die Bildung von Schichtlucken wie
fUr die Sedimentation im Umkreis der Rutschmassen.
Fur die Erforschung dieser Fragen sind insgesamt 10 Stationen fur
den Einsatz von Kastengreifer, Schwerelot und Kolbenlot geplant.
Sie verteilen sich auf zwei Profilschnitte (Abb. 3), einen Uber
den Mittelozeanischen Rucken bei 25°W und einen zweiten uber den
Westhang der Sierra-Leone-Schwelle mit einer tiefsten Proben-
station bei SON, 25°W. Erganzend soll der Wasseraustausch durch
die Tiefwasser-Passagen ostl ich und westlich der Sierra-Leone-
Schwelle mit CTD-, 02- und 13C-Messungen sowie die Planktonpopu-
lation durch einige Planktonfange studiert werden.
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1.3.3. Seismische und geolo ische Voruntersuchungen im Rahmen des
Internationalen Tiefseebohrprogramms IGK, GIK, TAMU,
DOD)
1m Rahmen des Internationalen Tiefsee-Bohrprogramm (Ocean
Drilling Programme, ODP) soll 1986 die Ausfahrt 108 im Gebiet der
Sierra-Leone-Schwelle eine groBere Anzahl von Bohrlochern
abteufen, an denen auch deutsche Forschergruppen ein 'groBes
Interesse besitzen. Es ist daher ein wesentliches Ziel des
Fahrtabschnitt GEOTROPEX-85, im Rahmen letzter Voruntersuchungen
die Position der Bohrlochvorschlage noch genauer zu definieren.
Fur diesen Zweck sollen ausgewahlte Profile mit dem Airgun-,
Watergun-System sowie dem niederfrequenten Echolot detailliert
untersucht werden. Hinzu kommt eine genaue Aufnahme der Bathy-
metrie mit SEA-BEAM-System und in Einzelfallen mit dem Tief-
schleppsystem des GIK.
1.3.4. Spurenanalytische Untersuchungen atmospharisch-anorgani-
scher Stoffe auf dem Atlantik (ACR)
Auf der Fahrt der "Polarstern" von Las Palmas nach Punta Arenas
sollen Konzentrationsprofile verschiedener anorganischer Spuren-
stoffe in Niederschlagsproben uber dem Atlantik aufgenommen
werden. Unter den zu bestimmenden Schwermetallen befindet sich
das als toxisch geltende Blei sowie einige Ubergangsmetalle (z.B.
Cr, Ni), deren globales Verteilungsmuster als auch ihr Transport
in Richtung Antarktis naher untersucht werden soll. Die von uns
bisher bereits erhaltenen Ergebnisse von Bleikonzentrationen in
Aerosolen des Atlantiks sol len dadurch erganzt werden, wahrend
fur die Ubergangsmetalle neue Erfahrungen gesammelt werden
sollen. Die Ergebnisse dienen auch einem zusammenhangenden
Vergleich mit den bereits in antarktischem Schnee bestimmten
Gehalten. Dazu sollen wahrend des Fahrtabschnittes ANT-IV/2
moglichst auch Schneeproben auf der antarktischen Halbinsel und
auf einigen Inseln vor dem antarktischen Kontinent genommen
werden.
Neben den Netallanalysen sind auch entsprechende Nitratbestimmun-
gen vorgesehen. Wah rend man z.B. im Nordatlantik in der Nahe des
europaischen Festlandes Konzentrationen von 1 ppm Nitrat im
Regenwasser findet, fallt dieser Wert im Sudatlantik nach unseren
bisherigen Messungen demgegenuber deutlich abo Unsere geplanten
Untersuchungen sollen eine bessere Kenntnis der Feinstruktur
solcher Gehalte in Richtung auf die Antarktis hin ergeben. Bei
den Nichtmetallen werden gleichzeitig auch die Halogene betrach-
tet, wobei hier vor allem die Emission von Iodspezies aus dem
Meer untersucht werden soll.
Es ist beabsichtigt, die gesammelten Proben weitgehend an Bord
aufzuarbeiten. Dafur stehen entsprechende Geratschaften zur
Verfugung, die ein weitgehend kontaminationsfreies Aufarbeiten
erlauben. Die Vermessung der Proben erfolgt anschlieBend im
Institutslabor der Universitat Regensburg.
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2. Fahrtabschnitt Rio de Janeiro - Punta Arenas (ANT-IV/2)
2.1. Ozeanographie und angewandte Physik (IAPK)
In Fortsetzung frUhrerer Messungen wahrend der METEOR-Reise 56/4
(Februar/Marz 1981) sollen im Bereich der Drake Passage das
Auftreten von Fronten in der Oberflachenverteilung von Temperatur
und Salzgehalt untersucht und Starke und Verlauf der Oberflachen-
stromung in der Zone der Westwind-Drift registriert werden, urn
gegebenenfalls Zusammenhange zwischen dem Auftreten von Fronten
und starken Gradienten in den horizontalen Stromkomponenten
feststellen zu konnen.
Zu diesem Zweck sollen auf der An- und Abreise Dauerregistrierun-
gen von Temperatur und Salzgehalt im Oberflachenwasser erfolgen
und mit dem geornagnetischen Elektro-Kinetograph (GEK) vom
fahrenden Schiff die Stromungskomponenten quer zur Fahrtrichtung
des Schiffes erfaBt werden.
Die kurzfristige Folge der Messungen bei An- und Abreise und der
zunachst sUdlich und bei der Wiederholung nordlich gerichtete
Kurs ermogl ichen ferner Abschatzungen Uber die Variabilitat der
beobachteten Erscheinungen und erlauben besonders in Bezug auf
die GEK-Messungen zusatzliche methodische Aussagen (Umkehrung des
Signal-Vorzeichens beim GEK).
Zusatzl ich zu den dargestellt~n Schwerpunktarbeiten der Gruppe,
die sich auf Oberflachenfronten und -stromungen konzentrieren ist
vorgesehen, auch an den CTD-Messungen auf den hydrographischen
Stationen mitzuarbeiten.
2.2. Phytoplanktonuntersuchungen (IfMK)
Die bisherigen Untersuchungen in der Bransfield StraBe haben
gezeigt, daB ein groBer Teil der FrUhjahrsbiomasse des Phyto-
planktons zum Meeresboden sedimentiert. Dieser Vorgang kann
zeitweilig durch KrillfraB und die schnelle Sedimentation der
Kotballen beschleunigt werden, jedoch sinken groBe Mengen des
Bestandes an Phytoplankton als vegetative Zellen oder Ruhestadien
bei noch sehr hohen Nahrsalzgehalten aus der Wassersaule abo
In diesem Zusamrnenhang ist noch weitgehend unklar, inwieweit eine
Verschlechterung der Wachstumsbedingungen durch erhohte Durch-
mischungstiefen der alleinige Grund der Sedimentation des
Ph Ytop 1 an kton sis t, 0 de rob i nt ern e Le ben s zy k1 end e r P1 an kton-
organismen eine groBere Rolle dabei spielen als bisher angekommen
wurde. Ebenfalls ungeklart ist, in welchen Zeitskalen (Stunden,
Tage oder Wochen ?) das Phytoplankton aus der produktiven Wasser-
schicht absinkt.
Bisherige Untersuchungen zu diesen Fragestellungen sollen
fortgesetzt werden. Zeitserien zur Entwicklung des Nahrsalz-
gehaltes, der Primarproduktion, Biomasse und der Artenzusammen-
setzung in Abhangigkeit ~on der Durchmischungstiefe sollen auf
einer Station im King George Becken und auf dem Schelf (ca. 300 m






Abb. 4: Wahrend ANT-IV/2 vorgesehene Arbeitsgebiete im Sud Shetland Graben und Bransfield StraBe
treibende oder verankerte Sinkstoffallen mit eintagigem Sammel-
intervall eingesetzt werden. Vegetative Zellen, physiologische
und morphologische Ruhestadien werden aus der Wassersaule , den
Sinkstoffallen' und von der Sedimentoberflache isoliert und in
Experimenten auf ihre Wachstums- und Keimfahigkeit untersucht.
Weitere Experimente beschaftigen sich mit dem EinfluB verschiede-
ner Durchmischungstiefen (Lichtklima) auf das Wachstums- und
Sinkverhalten naturlicher Phytoplankton-Populationen.
2.3. Holozane Sedimentation in der Bransfield StraBe und im
Sud-Shetland-Graben (GlG)
Sediment-geologische Untersuchungen an den Kernen haben das Ziel,
Sedimentations- und Klimageschichte der West-Antarktis in den
letzten 1 Mio. Jahren zu rekonstruieren.
1m SUd-Shetland-Graben wird nach den Ergebnissen der Expedition
ANT-II/3, 1983, eine vollstandige Schichtenfolge erwartet, die in
das Jung-Tertiar zurUckreicht. In der Umgebung von Deception
Island werden Lagen vulkanischer Asche erwartet, mit deren Hilfe
die Sediment-Profile parallelisiert und sedimentare und kl i-
matische Ereignisse datiert werden sollen. Die Probennahme in der
Bra nsf i e1d St r af:$ e sol 1 sic h auf Sed i men t e i n wen ig era 1 s 1. 20 0 m
Wassertiefe konzentrieren, die bisher nur wenig beprobt wurden.
FUr die Kernentnahme soll ein neu gebautes frei-fallendes
Kolbenlot, Kern 190 mm ~, 24 m Rohrlange, 3 t Auflast, verwandt
werden.
2.4. Sedimentpetrographische Untersuchungen an Oberflachen-
sedimenten der Bransfield StraBe (MIM, RGD)
Anhand geochemischer, granulometrischer und petrographischer
Untersuchungen lassen sich die rezenten und subrezenten Ober-
flachensedirnente der Bransfield StraBe und nordwestlichen Weddell
See (Powell Becken und Abtragungssockel von South Orkney)
zuordnen. Das bisherige weitraumige Probennetz (n=40) soll
systematisch verdichtet und geeignetes Material in ausreichender
Menge gewonnen werden, um auch gezielte Schwermineraluntersuchun-
gen durchfUhren zu k~nnen, die m~glicherweise eine Rekonstruktion
der Liefergebiete erlauben. Erganzend dazu werden vulkanische
Glaser, die z.T. mehr als 50 Gew % des feinklastischen Sedimentes
ausmachen, bearbeitet. Sowohl Altersdatierungen als auch isoto-
penchemische Analysen sollen helfen, Ort und Zeit ihrer Ent-
stehung zu klaren. Die benotigten Sedimente sollen durch Kasten-
greifer und Schwerelotkerne gewonnen werden.
Eisfrachtgerolle aus der Bransfield StraBe und nordwestlichen
Weddell See zeigen eine grof3e petrographische Vielfalt des
Gesteinsbestandes. Gerade diese durch Gletscherstr~me, Schelfeis
und Eisberge transportierten Gesteine geben z.T. die einzigen
Hinweise auf die geologische Beschaffenheit des Untergrundes des
antarktischen Eispanzers. Dber eine detaillierte Bestandsaufnahme
der "drop-stones" sollen ihre Transportwege und schlief31 ich
petrographische Zusammensetzung und geologische Struktur der
Einzugsgebiete der Eismassen rekonstruiert werden.
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2.5.
Bei der tektonischen Interpretation der Sud Shetland Region wird
angenommen, dar) die Bransfield Strar)e Teil eines aktiven "back-
arc-spreading" Systems ist, das sich in den letzten 1,4 Millionen
Jahren entwickelt hat. Anzeichen fur ein aktives Driften liefern
auch die wahrend der Polarstern-Fahrt ANT-II/3 entdeckten
Austritte hydrothermaler Kohlenwasserstoffe im Bereich der
vermuteten Ausdehnungs-Achse.
Mit geochemischen, petrologischen und ozeanographischen Methoden
sollen der fruhe "back-arc" Vulkanismus charakterisiert und die
hydrothermalen Wechselbeziehungen zwischen rezentem Vulkanismus
und den Beckensedimenten dokumentiert werden. Es sollen u.a.
Gesteingange, die die Sedimente durchschlagen haben, gedredged
und Sedimente auf einem Profil quer zur Ausdehnungsachse gekernt
werden. Es ist geplant sofort an Bord das Porenwasser auszu-
pressen. Ferner sind am Bodenwasserkorper Temperatur- Radon-,
Silicium- und Mangan-Bestimmungen vorgesehen.
2.6. Partikel-FluB in antarktischen Gewassern (GIK, AWl, IfMK)
Der FluB partikularer Substanzen in den Ozeanen yom Oberflachen-
wasser bis zum Boden bestimmt die Nahrsalz-Regeneration und damit
den Chemismus der Wassersaule, versorgt das Benthos mit Nahrung
und transportiert die Umweltsignale in die Sedimentsaule.
Zur Erfassung des Partikelflusses und seiner saisonalen Schwan-
kungen wurde in der Bransfield StraBe ein Verankerungssystem,
bestehend aus einer Sinkstoffalle mit zeitgeschalteten Proben-
wechslern U10deH Honjo, Woods Hole) und Stromungsmessern,
wahrend der Polarstern-Expedition ANT-III/2 im November 1984
ausyebracht. Diese Verankerung soll im Laufe der ANT-lV-Expe-
dition geborgen und nach einer Uberholung der Falle und Stro-
mungsmesser, an gleicher Stelle wieder ausgebracht werden. Zur
Erfassung der Partikel beim Transport durch die Wassersaule ist
ferner die Verankerung anderer Fallen uber einen Zeitraum von 2-3
Wochen vorgesehen. Erganzt werden soll das Fallenmaterial durch
Planktonfange und die Filtration partikularer Substanzen aus
groBvolumigen Schopferserien.
Zur Erfassung des mikrobiellen Abbaues wurd~n im Rahmen eines
Programmes des Instituts fUr Meeresforschung in Bremerhaven (Dr.
Weyland) partikulare organische Substrate wahrend der ANT-Ill/2
an Verankerungen exponiert, die wahrend dieser Expedition
geborgen werden sollen. Quantitative Bestimmungen der Restmengen
von Chitin- und Ei.weiBsubstraten sollen Informationen zur
mikrobiellen Abbaurate in der Bransfield StraBe bringen.
2.7. Kieselplankton- und Foraminiferen-Verteilung in der
Bransfield StraBe (AWl, RGD)
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, daB die Sedimente aus dem
Bereich der Bransfield StraBe reich an Kieselskeletten von
Diatomeen, Radiolarien und Silikoflagellaten sind, die fur
palaookologische Rekonstruktionen genutzt werden konnen. Dazu ist
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es notwendiy, Kenntnisse uber die Zusammensetzung und regionale
Verbreitung von rezenten Assoziationen zu erhalten.
Von allen Gro~kastengreifern sollen deshalb OberflUchensediment-
proben fur die Untersuchung der Mikrofossilien (Radiolarien,
Di atomeen, Si 1 i kofl agell aten, Forami ni feren) gewonnen werden.
Ferner sollen mit Hilfe der Membranpumpe Mikroorganismen aus der
oberfl!chennahen Wassers!ule gewonnen werden. Diese Proben geben
zus! t z1 i c he Hi nwei sea uf (5 k0 log i s c he Ans p rue hew i e z. B. p. rim a r-
produktion, Wassertemperatur, N!hrstoffangebot und Eisbedeckung
der verschiedenen Arten.
Sedimentfall en- und Wasserschopferproben di enen dazu, di e
Vorg!nge kennenzulernen, die wUhrend des Transportes der Makro-
organismen durch die Wassers!ule auf sie einwirken. Es soll
festgestellt werden, in welchem AusmaB und welchen Wassertiefen
die Zusammensetzung der Assoziationen kieseliger Organismen durch
selektive Losunge ihrer Geh!use und Skelette ve"r!ndert wird.
2.8. Verbreitung des Nannoplanktons (RGD)
Es ist noch weitgehend unbekannt, welche Nannoplanktonarten in
den sudlichen Ozeanen vorkommen und wie weit sUdlich sie vor-
dringen.
Ausreichende Nannoplanktonmengen konnen aus einer Wassertiefe von
ca. 10 m mit der bordseitigen Membranpumpenanlage gewonnen und
auf Filtern angereichert werden. Zum Vergleich mit fossilen





3. Fahrtabschnitt Punta Arenas - Kapstadt (ANT-IV/3)
3.1. Marin-geowissenschaftliches Programm
3.1.1. Kontinentalrand von
Das Weddell Meer und sei ne Konti nental rander si nd ei nes der
SchlUsselgebiete fur die Rekonstruktion des Gondwanalandes. In
der letzten Dekade sind mehrere Rekonstruktionsmodelle fUr die
Gondwana Kontinente mit Hilfe topographischer, geologischer und
magnetischer Befunde entwickelt worden, die jedoch alle kontinen-
tale Uberlappung zeigen (Abb. 5). Die Antarktische Halbinsel
uberlappt entweder mit Afrika oder mit dem kontinentalen Falkland
Plateau. Neben diesem derzeitigen Rekonstruktionsproblem gibt es
fundalnental e offene Fragen am antarktischen Kontinental rand, die
auf der fUr Januar - Februar 1987 geplanten Bohrkampagne des
"Ocean Drilling Programme" (ODP) durch Bohrungen angegangen
werden sollen.
Die offenen Fragen sind:
- Der Beginn des Zerbrechens des Gondwanalandes, das zur Trennung
Afrikas von der Antarktis fUhrte. Dies kann vor 160 Mill ionen
Jahren oder noch fruher geschehen sein,
die tektonischen und magmatisch-vulkanischen Prozesse, die mit
dem Zerbrechen des Gondwanalandes abliefen,
die genaue Lage der Grenze zwischen ozeanischer und kontinen-
taler Kruste und die Natur der positiven magnetischen "slope"
Anomalien,
das Ablagerungsmilieu wahrend des Zerbrechens des Gondwana-
landes und die Sedimentationsgeschichte am Kontinentalrand von
Dronning Maud Land seit dieser Zeit
die palaoklimatische und glaziale Geschichte der Antarktis,
Natur, Alter und Ursache regionaler seismischer Unkonformi-
taten, die wahrscheinlich SchichtlUcken reprasentieren.
die geologische Natur submariner Plateaus, z.B. des Maud
Rise und des Astrid RUckens und nicht zuletzt
das Kohlenwasserstoff-Potential der antarktischen Kontinental-
rander.
Die geplanten geophysikalischen Untersuchungen der Bundesanstalt
fUr Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) auf Fahrtabschnitt
ANT-IV/3 sind schwerpunktmaBig darauf ausgerichtet, geeignete und
v0 r all em sic her e P0 sit ion e n na c hzu wei sen, auf den end i eo. 9 •
Probleme durch GOP-Bohrungen angegangen werden konnen.
Der Kontinentalrand von Dronning Maud Land ist 1978 zwischen 20°
E und 30° W ubersichtsmaBig von der BGR mit digitalseismischen
Messungen untersucht worden. Die seismischen Registrierungen vom
Konti nental rand des Dronni ng Maud Landes zei gen mei st ei n
tektonisch ungestortes sedimentares Stockwerk, das in mehrere
regionale Sequenzen untergliedert ist. Darunter liegt ein starker
konsolidiertes und strukturell komplexes Stockwerk. Die markante
"Weddell See Diskordanz", deren Anlage vermutlich im spaten Jura
erfolgte, trennt beide Stockwerke.
Die dominierende Struktureinheit des unteren Stockwerks bildet
die ausgedehnte und sehr machtige Explora-Formation (Abb. 6), die







Abb. 5: Rekonstruktionen des Gondwana-Kontinents nach A
Sclater, 1979 und B = Harrison et al., 1979.
No rt h &
Abb. 6: Regionales Vorkommen der Explora Formation (gepunktet),
die aus ozeanwarts einfallenden akustischen Reflektoren
aufgebaut wi rd.
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Das weltweit an passiven Kontinental randern haufig beobachtete
Auftreten solcher Gesteinsformationen, als "dipping reflectors"
bezeichnet, wirft grundsatzlich Fragen bezUglich der Mechanismen
auf, die wahrend der frUhen Bildungsphase ozeanischer Becken
ablaufen. Da die "dipping reflectors" bisher nur an passiven
Kontinentalrandern beobachtet worden sind, haufig assoziiert mit
den altesten magnetischen Lineationen, ist zu vermuten, daB ihre
Anlage mit den Riftprozessen bzw. dem frUhen "seafloor spreading"
i n e i nemu r sac h1 i c hen l usa mmen han 9 s t e ht. De r z e its i n.d d rei
verschiedne Modellvorstellungen in der Diskussion (Abb. 7).
liel: Mit Hilfe seismischer Einspurdaten von RV "Ara Islas
Orcadas" und digitalseismischer Daten der BGR Antarktis-Fahrt
1978 hat das "Joides Southern Ocean Panel" vier Gebiete fUr
ODP-Bohrungen ausgewahlt, namlich den Maud Rise, den Astrid
RUcken, den Kontinentalhang der Caird KUste vor Queen Maud Land
und das Tiefseebecken des Weddell Meeres. In den ersten drei
Gebieten sind geophysikalische Voruntersuchungen zur Festlegung
von geeigneten Bohrpositionen notwendig.
Die Lage der geplanten geophysikalischen Profile zeigt die
Abb. 8. Auf den Profilen sollen kombiniert digitalseismische,
gravimetrische, magnetische sowie SEABEAM und sedimentechogra-
phische (durch AWl) Messungen ausgefuhrt werden.
Auf dem Maud Rise muB eine Bohrposition gefunden werden, an der
ausreichend machtige und biogene Karbonate flihrende Sedimente
palaogenen Alters erwartet werden konnen, die weder umgelagert
noch zu stark mit terrigenen antarktischen Sedimenten vermischt
sind.
Der Astrid Rlicken ist ein groBflachiger N-S verlaufender aseis-
mischer RUcken, dessen geologische Natur und dessen struktureller
Bau kaum bekannt sind. Die seismischen Registrierungen des
BGR-Profils 78-014, das den RUcken in N-S Richtung quert, zeigt
eine Machtigkeitsabnahme der kanozoischen Sedimente von Suden
nach Norden. Die kanozoischen Sedimente uberlagern die markante
"Weddell See Diskordanz". Die Sequenz unter der Diskordanz ist
durch ein sUbparalleles Schichtungsmuster und seismischen Ge-
schwindigkeitswerten von vp 3,5 km/s - 5,5 km/s ausgezeichnet.
Vergleichbare Geschwindigkeitswerte sind fUr die "dipping
reflectors" ermittelt worden. lur Klarung der Natur und des
Alters dieser Gesteinsformation, die sowohl aus palaozoischen/
mesozoischen Sedimenten und/oder basaltischen Plateaubasalten
bestehen konnte, sowie zur Klarung des strukturellen Aufbaus und
der Entwicklungsgeschichte des Astrid Ruckens sind eine Reihe von
geophysikalischen Profilen geplant.
Geophysikalische Arbeitsziele fUr das Gebiet vor Queen Maud Land
und am Kontinentalrand vor Coats Land sind:
- Nachweis einer geeigneten und sicheren Bohrposition, auf der
die Litho- und Biostratigraphie der seisrnisch erkannten
Sequenzen WS 1, WS 2 und WS 3 errnittelt, das Alter und die
Natur der "Weddell See Diskordanz" bestirnmt, und die geolo-
gische Beschaffenheit der Explora-Formation durch eine tiefe
ODP-Bohrung erkundet werden konnen.
- Weiterhin soll die Fortsetzung der Explora-Formation nach
Sudwesten sUdl i ch 75° Sud untersucht und der strukturell e





















Abb. 7: MOdellvorstellungen zur Entstehung der "oceanward dipping
reflectors". A = Bally, 1981; B = 1\1utter, Talwani &
































Die sedimentologischen Arbeiten verfolgen verschiedene Ziele von
denen jedoch die Untersuchung und Quantifizierung der spezifisch
gl azi al-mari nen Sedimentati'onsprozesse wi e Anl i eferung und
Verteilung des terrigenen Materials oder Produktion und Akkumu-
lation biogener Hartteile sowie hierauf aufbauend die Rekon-
struktion der quartaren Sedimentationsgeschichte der Palaozeano-
graphie und der palaoklimatischen Entwicklung im Vordergrund
stehen. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die
Dokumentation der vJeddell See Polynya im Sediment. Bisher
vorliegende Ergebnisse aus Sedimentkernuntersuchungen vor Kapp
Norvegia lassen es wahrscheinlich erscheinen, daB dieses Phanomen
in graBen Zyklen durch das ganze Quartar zu verfolgen ist.
1m Bereich des inneren Weddell Meeres zwischen 20 0 W und 40 0 W
interessiert besonders die Frage, ob und wie das hier gebildete
bzw. ausstromende Bodenwasser die Sedimentation beeinfluBt.
Entlang des Kontinentalrandes sollen die benthischen Foramini-
ferenfaunen, speziell die aglutinierenden Formen unter dem Aspekt
einer Tiefenzonierung und/oder Assoziierung an spezifische
Wassermassen untersucht werden.
Die begonnenen Arbeiten zur Gerollverteilung auf dem Schelf
sollen weitergefuhrt werden. Die bislang vorliegenden Ergebnisse
der Gerollanalysen lassen weitere Information uber die yom Eis
bedeckte Geologie des Hinterlandes erwarten.
Auf verschiedenen Traversen uber den Kontinentalrand deren genaue
Situation von der momentanen Eislage abhangig gemacht werden muB
sollen dazu auf zahlreichen Stationen ebenso wie im Bereich
vorgeschlagener ODP-Bohrlokation (Maud Rise, Astrid Rucken, Caird
Coast) Schwere- und/oder Kolbenlot zur Gewinnung moglichst
langer, groBvolumiger Sedimentkerne eingesetzt werden (Abb. 9).
Die Sedimentoberflache und obersten Schichten werden mit einem
GroBkastengreifer beprobt. Die Gerateeinsatze erfolgen auf
Grundlage vorhergehender Erkundung mit dem SEA-BEAM-System und
dem niederfrequenten Sedimentecholot.
Zusatzlich sollen auf dem Schelf glazial-marine Gerolle mittels
Dredgen gesammelt werden und das bestehende Probennetz ver-
dichtet werden.
3.2. Sommerprogramm an der Georg-von-Neumayer-Station
3.2.1. Glazialgeodasie auf dem Ekstrom Schelfeis (If V, IEH)
Um langfristig moglichst flachenhaft absolute und relative
Bewegungen des Schelfeises ableiten zu konnen, sollen vor und
nach den Arbeiten auf dem Filchner Schelfeis die Wiederholungs-
messungen in den 1983/84 angelegten Deformationsfiguren auf dem
Ekstrom Schelfeis in der Umgebung der Georg-von-Neumayer-Station
durchgefUhrt werden (Abb. 10). Dabei kommen Verfahren der ab-
soluten Ortsbestimmung (Satelliten-Doppler-Empfanger und GPS) und
der terrestrischen Geodasie (Vermessung der Deformationsfiguren)
zur Anwendung. Eine Erweiterung des Punktfeldes in westlicher,
nordlicher und sudlicher Richtung ist geplant.
- 30 -
Abb. 9: Geplante sedimentologische Probenprofile am Kontinental-
rand (kleine Punkte) und Gebiete der vorgeschlagenen
ODP-Bohrlokationen (Punkt 1-4).
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Abb. 10: Punktnetz des geodatischen ~leBprogramms im Bereich
Georg-von-Neumayer-Station.
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3.2.2. Kontinuierliche reflexionsseismische ~1essungen auf dem
Ekstrom Schelfeis (1GK, 1GMS)
1m Bereich des Ekstrom Schelfeises 5011 erstmals ein neu ent-
wickeltes System eingesetzt werden, welches die Durchfuhrung
konti nui erl i cher refl exi onssei smi scher Messungen mi t hohern
Me~fortschritt ermoglicht. Dazu werden eine seismische Quelle und
ein als "Eisstreamer" konzipiertes Geophon-Array in fester Konfi-
guration auf dem Eis geschleppt. Die Messungen erfolgen entlang
von Profilen auf vorgegebenen Punkten. Die Strom- und PreBluft-
versorgung sowie die seismische Quelle sind in einem 20~ Con-
tainer untergebracht, der von einem Pistenbully gezogen wird.
Die Schallquelle besteht aus einer mit Flussigkeit gefullten
Stahlylocke, in der eine Luftkanone betrieben wird. Die seis-
mische Energie wird uber eine flexible Membrane auf den Boden
ubertragen. Als Aufnehmersystem wird ein in r~unster (1GMS)
entwickelter "Eisstreamer" eingesetzt, der als schleppformige
Geophonauslage von 300 Metern L!nge mit 24 Kan!len besteht.
Das neue seismische System kann von 3 Mann betrieben werden und
ist somit von der Logistik her wesentlich einfacher einzusetzen
als kontinuierliche landseismische Verfahren mit ihrem hohen
Personalaufwand.
Das Ziel dieser Messungen besteht darin, auBer der Eism!chtigkeit
auch die Wassertiefe und oberfl!chennahen Schichten unter dern
Schelfeis zu erfassen. Die Eindringtiefe und das Signal-Noise-
Verhaltnis kann durch statische Stapelung an den einzelnen
SchuBpositionen erhoht werden.
Di e Ger!te 5011 en zunachst unter antarkti schen Bedi ngungen
getestet werden. Danach sind Messungen in der Umgebung der
Georg-von-Neumayer-Station und des Nahbeben-Array vorgesehen, urn
Kenntnisse uber den Untergrund zu erhalten. AnschlieBend 5011 ein
Teilstuck der Traverse zu den Kottas-Bergen vermessen werden.
An- und Abreise der Arbeitsgruppe des 1GK zur/von der Georg-von-
Neumayer-Station erfolgt an Bord des sudafrikanischen Versor-
gungsschiffes RF "Agulhas"
3.2.3. Photogrammetrie (1fAG)
Fur das photograrnmetrische Bildflugprogramm wird, wie bereits
1983/84, die ReihenmeBkammer Zeiss RMK A 8,5/23 (85 mm Brenn-
weite, 23 cm Bildformat) in der "POLAR 2" zum Einsatz kommen. Die
1983/84 verwendeten Luftbildfilme Agfa Aviphot Pan 150 und 200
haben sich fur diese AUfgabenstellung sehr gut bew!hrt und werden
auch bei dieser Expedition im wesentlichen eingesetzt werden.
Das Bildflugprogramm "Neumayer 1985/86 ist in Abb. 11 in der
Ubersicht dargestellt.
Nl Landwegerkundung "Neumayer-Station/Kottasberge"
Planung der Landtraverse 1985/86, d.h. sofortige Entwicklung
der belichteten Filme auf GvN oder "Polarstern" und Her-
stellung von Papierabzugen.
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N2 Befl i egung "Kottasberge"
Herstellung von topographischen Karten bzw. Orthophotokarten
1: 25 000 und/oder 1: 50 000.
N3 Befliegung "Sverdrupfjella"
Herstellung von topographischen Karten bzw. Orthophotokarten
1: 25 000 und/oder 1: 50 000 (in Kooperation mit Surveys &
Mapping Branch, Kapstadt und Council for Scientific and
Industrial Research, Pretoria).
N4 Befl iegung "Ekstrom-/Jelbart-Schelfeisfront"
Aufnahme der aktuellen Lage der Schelfeisfront und Erfassung
der Veranderungen im Vergleich zur Befliegung 1983/84.
Abb. 11: Bildflugprogramm "Neumayer 1985/86"
3.2.4. Atmospharische Spurenstoffe an der Georg-von-Neumayer-
Station (AWl)
In der Zeit vom 10. Januar bis etwa 20. Februar 1986 sollen in
Erganzung zu den bisher von anderen Gruppen durchgefuhrten 03-,
85Kr-, C02- und Aitkenkernmessungen am Spurenstoff-Observatorium
der Georg-von-Neumayer-Station gas- und partikelformige Schwefel-
komponenten und gasformige chlorierte Kohlenwasserstoffe bestimmt
werden.
Als gasformige Schwefelkomponente wird S02 analysiert werden. 50 2
kann wegen seiner relativ kurzen atmospharischen Verweilzeit von
einigen Tagen bis zu einigen Wochen an einer antarktischen
Kustenstation nicht von antropogenen kontinentalen Quellen
stammen sondern sollte ein Reaktionsprodukt von marinen orga-
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nischen Schwefelkomponenten seine Atmospharisches S02 reagiert
uber homogene und heterogene Prozesse zu luftgetragenem Sulfate
Die GroBenverteilung dieses Sulfats wird an der Georg-von-
Neumayer-Station mit einem Meh~stufenimpaktor bestimmt. Die
Gegenionen des Sulfats geben AufschluB daruber, wie das Sulfat in
der Atmosphare gebildet wird. Die hauptsachlichen Anionen (N03-,
Cl-) und Kationen (H+, NH4+' Na+) des Aerosols sollen daher
mitgemessen werden.
Chlorierte Kohlenwasserstoffe konnen sowohl naturliche als auch
anthropogene Quellen haben. Die Konzentrationsunterschiede
einzelner Komponenten in antarktischen Gebieten konnen bei einem
Vergleich mit mittleren und niederen Breiten AufschluB Uber die
relative Bedeutung verschiedener Quellen und Reaktionsmechanismen
fur die Kompontenten geben. Es sollen daher CHC13 als vorwiegend
natUrliche Komponente und CC14, CH3CC13, C2HC13 und C2C14 als
uberwiegend antropogene Komponenten aus der Luft angereichert und
gaschromatographisch nachgewiesen werden.
Die Untersuchungen werden in Zusammenarbeit mit dem Institut fur
Meteorologie und Geophysik der Universitat Frankfurt und dem
Unweltbundesamt, Pilotstation Offenbach, durchgefuhrt.
3.3. Geowissenschaftliche Traverse von der Georg-von-Neumayer-
Station in die Kottas-Berge
Das fur den Sudsommer 1985/86 geplante Forschungsvorhaben im
Kottas-Escarpment und den Nunataker von Mannefallknausane umfaBt
neben der Erkundung einer permanenten, im Sudsommer nutzbaren
Traverse zwischen der Georg-von-Neumayer-Station und den Kottas-
Bergen geologische, petrologische, geochemische, radiometrische,
morphologische und geophysikalische Untersuchungen.
Das Forschungsvorhaben der 2. Neuschwabenland-Expedition ist ein
interdi szipl i nares geol ogi sch-mi neral ogi sch-geophysi kal i sches
Projekt, das eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Gruppen
sowohl wahrend der Expedition als auch in der anschlieBenden
Phase der Laboruntersuchungen und Datenauswertung erfordert.
Geophysikalische Untersuchungen sind ein integraler Bestandteil
des Forschungsvorhabens, weil aus den sehr begrenzten Auf-
schlussen ableitbare Modelle tiber Krustenaufbau und Krusten-
struktur in den eisbedeckten Gebieten nur mit geophysikalischen
~lethoden uberprUft und weiterentwickelt werden konnen. Die
geplante Expedition ist als Ten eines langerfristigen For-
schungsvorhabens konzipiert, das mit der 1. Neuschwabenland-
Expedition 1982/83 begann. Der Schwerpunkt der 2. Neuschwaben-
1and-Expediti on 1985/86 soll auf geol ogi sch-mi neral ogi schen
Untersuchungen liegen und gleichzeitig der Vorbereitung einer
spateren, schwerpunktmaBig geophysikalischen 3. Neuschwabenland-
Expedition dienen.
3.3.1. Geologisch-mineralogisches Programm (GIG, MIG, 1MB, IHI)
Das geologisch-mineralogische Forschungsvorhaben verfolgt im
wesentlichen die folgenden Schwerpunkte:
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a. Untersuchung der prakambrisch-altpalaozoischen Entwicklung,
besonders des Stoffbestandes und des Alters sowie die struktu-
rell e und metamorphe Entwi ckl ung des Basements der Kottas-
Berge und von Mannefallknausane, die geotektonische Stel lung
dieses Basements innerhalb der prakambrischen Entwicklung des
antarktischen Kontinents und Gondwanas sowie die spezielle
Beziehung zur jungprakambrisch-altpalaozoischen Ross-Orogenese
und dart1ber hi naus zum panafri kani schen tektonothermal en
Ereignis.
Das Arbeitsprogramm zu diesem Punkt der Untersuchungen umfaBt:
- Makro- und mikrostrukturelle Untersuchungen und die Rekon-
struktion der Deformationsgeschichte. Die makrostrukturellen
Untersuchungen sollen schwerpunktmaBig von G. Spaeth (siehe
3.3.2.) t1bernommen werden.
- Petrographische, petrologische und geochemische Untersu-
chungen an den verschiedenen Metamorphiten, PT-Pfad der
prograden und retrograden Metamorphose, Untersuchung von
Flt1ssigkeitseinschlt1ssen.
- Radiometrische Datierungen, U/Pb Zi rkon- und Monazitalter
von Para- und Orthogneisen, Rb/Sr-Gesamtgesteins- und
t·1ineralalter, K/Ar- Mineralalter.
b. Die mittelpalaozoische Entwicklung, die durch permokarbo-
nische, limnisch-fluviatile bis flach marine Sedimente
dokumentiert wird.
Das Arbeitsprogramm zu diesem Punkt der Untersuchungen umfaBt:
- Petrographische, sedimentologische und fazielle Unter-
suchungen der permischen Sedimente und Vergleich dieser
Sedimente mit denen yom Fossilryggen der Kraul-Berge.
- Morphologische Analyse der prapermischen Landoberflache,
sowie die Untersuchung der pra- und postpermischen, pra-
jurassischen Bruchstrukturen.
c. Die mesozoisch-kanozoische Entwicklung, die durch junge
Bruchtektonik ~nd m~gliche Reaktivierung alterer Lineamente
sowie ausgedehnten kontinentalen Basaltvulkanismus im Verlaufe
des im Jura beginnenenden Gondwana-Zerfalls gekennzeichnet
ist. Nach den bisher vorliegenden geologischen und geophysi-
kalischen Daten kann das westliche Neuschwabenland als ein
durch mesozoische Riftprozesse tektonisch in Bruchschollen
zerlegter und im Schelfbereich ausgedt1nnter Kontinentalrand
interpretiert werden. Diese Bruchstrukturen werden auch
morphologisch durch hohe Escarpments (Kottas Escarpment,
Kirvanveggen-Escarpment) und tiefe Grabenstrukturen (Jotul-
Penck-Graben, Explora Wedge) dokumentiert (Abb. 12).
Das Arbeitsprogramm zu diesem Punkt der Untersuchungen umfaBt:
- Die Untersuchungen der postpermischen Vulkanite die petro-
graphische Untersuchung des magmatischen und durch Altera-
tionsprozesse gebildeten Mineralbestandes sowie der Flt1ssig-
keitseinschlt1sse.
- Die Geochemie derHaupt- und Spurenelemente.
- Radiometrische Altersbestimmungen (K/Ar-Mineralalter).
- Untersuchung der geomorphologischen Entwicklung des Escarp-
ments der Kottas-Berge.
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Abb. 12: Geotektonische Ubersicht Uber Neuschwabenland mit den
vermuteten Bruchstrukturen, die beim Zerfall Gondwanas
angelegt oder reaktiviert wurden. Die eingesetzten
Kartenskizzen der SUdkontinente zeigen drei Stadien des
Gondwana-Zerfalls und der Ozeanoffnung nach Norton
(1982, Antarctic Geoscience).
- Die Rekonstruktion der postpermischen Deformationsgeschichte
i nnerha 1 b des west 1 i chen Neuschwabenl andes und da ruber
hinaus innerhalb Gondwanas.
3.3.2. Strukturgeologische Untersuchungen der Kottas-Berge und
der Mannefallknausane (GIA)
Die Gebirge des westlichen Neuschwabenlands gehoren zum Uber-
gangsbereich Ostantarktischer Schild/Transantarktisches Gebirge.
Ihr geologischer Aufbau ist fur die Rekonstruktion des ehemaligen
Zusammenhangs mit dem sudlichen Afrika und fur die Aufklarung der
Entwicklung des pazifischen Randes von Antarktika von groBer
Bedeutung. Mesozoische Riftprozesse, ftir die zwei frtihere
Expeditionen Hinweise (z.B. Dolerit-Dykes) ergeben haben, sind in
diesem Zusammenhang von besonderem Interesse. Der im sudwest-
lichen Neuschwabenland gelegene, bedeutende Gebirgszug der Kottas
Berge/Heimefrontfjella (Abb. 13) ist bisher nur zu einem Teil
durch eine grobe Ubersichtskartierung geologisch erforscht. Er
und die benachbarte kleinere Nunatakgruppe Mannefallknausane sind
das Ziel auf der geologisch-geophysikalischen Traverse ausgehend
von der Georg-von-Neumayer-Station.
Der Gebirgszug, der durch eine Inlandeis-Traverse erreicht werden
soll, erstreckt sich mit ca. 150 km Lange zwischen 09,6°W/74,3° S
und 12,8°W/75,1°S. Er ist tiberwiegend aus hochmetamorphem,
stellenweise auch schwacher metamorphem, vermutlich prakambri-
schem Kristallin aufgebaut,-das im NE-Teil des Gebirgszuges von
palaozoisch-mesozoischem Deckgebirge mit Basaltergtissen uber-
lagert wird. Dolerit-Dykes durchschlagen die Gesteinskomplexe.
Ziel der Aachener Arbeitsgruppe ist die Aufnahme des makrotek-
tonischen Geftigeinventars einschlieBlich der Dolerit-Gange,
sowohl im kristallinen Basement wie auch im Deckgebi rge. Hi erbei
geht es vor allem um die Einmessung der auftretenden geologischen
Flachen (Schichtung/Lagenbau, Schieferungen, Storungen, Klufte,
Gang-Salbander) und Lineare (Faltenachsen, Harnisch-Striemung).
Gezielte Gesteinsprobennahmen (z.B. aus den Gangen) fur Labor-
untersuchungen sind daruberhinaus vorgesehen. In Schltisselge-
bieten und in besonders interessanten und gut begehbaren Auf-
schluBbereichen sollen detaillierte Profilaufnahmen und Spezial-
kartierungen ausgeftihrt werden, vorbereitet durch Auswertung
bereits zur Verfugung stehender Schragluftbilder.
3.3.3. Geophysikalische Untersuchung des tieferen Untergrundes
(AWl, IGMS)
. Die Erkundung des tieferen Untergrundes im Bereich des westlichen
Neuschwabenlandes soll uber kombinierte geophysikalische Flug-und
Bodenmessungen durchgeftIhrt werden. Uber die Aeromagnetik und die
Eisdickenmessung (EMR) mit dem Flachenflugzeug DO 228-100 (Polar
2) wi rd das Untersuchungsgebi et st rei fenmal3i 9 erfal3t (vgl.
Abb. 14).
Wahrend der geowissenschaftl ichen Traverse in die Kottas-Berge
und die Nunataker von Mannfallknausane sind geophysikalische
Untersuchungen vorgesehen, die eine erste Ubersicht tIber die
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Abb. 13.: Dbersicht uber das westliche Neuschwabenland mit den
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Abb. 14: Aerogeophysi kal i sches
Neuschwabenland.
Flugprogramm i m westl i chen
insbesondere des struktur-geologischen Programms darstellen. Es
soll versucht werden, die in den Aufschlussen gewonnenen geolo-
gischen Befunde in die Flache, d.h. in die einbedeckten Gebiete
hinein zu erweitern.
1m einzelnen sind folgende Untersuchungen geplant:
- Magnetische und gravimetrische Messungen wahrend der gesamten
Traverse mit seitlichen Profilen zur Erkundung lokaler Ano-
ma 1i en,
- Dauerregistrierung der zeitlichen Variationen des Erdmagnet-
feldes,
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- Ref1 exi onssei smi sche CHP-Sondi erungen an Ei nze1 punkten zu r
Erkundung der Eismachtigkeiten und der Strukturen der Erdkruste
in den obersten Ki1ometern,
- Mit 1angeren refraktionsseismischen Profi1en mit Einsatz eines
"ice-streamers", der einen raschen ~1el3fortschritt gestattet,
soll erste Information uber die gesamte Erdkruste im Unter-
suchungsgebiet erha1ten werden. Es ist gep1ant auch einige
Fernempfangsversuche von Sprengungen auf See durchzufuhren, urn
die Mog1ichkeiten fur ktlnftige Lithospharenprofi1e zu prufen.
- Untersuchung der 10ka1en Seismizitat.
- Probennahme fur pa1aomagnetische Untersuchungen an den Ge-
steinen der Kottas-Berge.
3.4. FILCHNER-II, Massenhausha1t und Bi1anz des Fi1chner-Ronne-
Sche1 fei ses
FILCHNER-II ist die zweite Hauptphase des Fi1chner-Sche1feis-
Projekts. Das Fi1chner-Sche1feis-Projekt ist Bestandtei1 einer
internationa1en Studie zur Erfassung und Beschreibung des
Massenhausha1tes und der Eisdynamik dieses zweitgr~Bten antark-
tischen Sche1feises. Die Koordination dieser Studie, die a1s
Langfristprogramm in die 90iger Jahre hineinreichen wird, 1iegt
beim AWl.
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Abb. 15: MeBpunktraster des FILCHNER-Pojekts
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Der Beitrag der Bundesrepublik liegt schwerpunktmaBig auf der
Erfassung der Bewegung des Schelfeieses und seiner Deformation,
auf der Bestimmung des Schneezutrages und des Anfrierens bzw.
Abschmelzens an der Unterk'ante sowie auf der Bestimmung der
Eisstruktur und der Machtigkeit der unterliegenden Wasserschicht.
Dazu kommen die Dberwachung der Eisfrontposition mit dem Ab-
brechen von Eisbergen sowie klimatische Untersuchungen im
Frontbereich. Die meisten dieser Messungen sind an den Gitter-
punkten eines engmaschigen Gitters sowie flachendeckend auszu-
ftlhren (Abb. 15).
FlLCHNER-ll ist einmal auf Wiederholungsmessungen an Gitter-
punkten von FILCHNER-l ausgelegt; es wird zum anderen aber
regional erweitert sowie um geodatisch-photogrammetrische
Messungen und Bohrlochuntersuchungen erweitert. Als Beitrage zu
FlLCHNER-ll sind von den beteiligten lnstituten die folgenden
Programmpunkte geplant.
3.4.1. Photogrammetrie (lfAG, AWl)













Abb. 16: Bildflugprogramm "Filchner" 1985/1986
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F1 Befl iegung IFi1chner-Ronne-Sche1feisfront"
Referenzaufnahme der aktue11en Lage der Sche1feisfront zur
Erfassung von Veranderungen gegenUber spateren Bef1iegungen.
Zusammen mit den Bodenmessungen (3.4.5.) ent1ang der Sche1f-
eiskante soll die Basis fUr eine detai11ierte, 1angfristige
Uberwachung des VorstoBes und des Ka1bens des Sche1feises
erstellt werden.
F2 Landwegerkundung IFi1chnerstation-Shack1etonkette"
Routenp1anung der Landtraverse "Fi1chnerstation-Shack1eton-
kette" fUr eine Expedition 1986/87.
F3 Bef1iegung IShack1etonkette"
Herste11ung von topographischen Karten bzw. Orthophotokarten
1: 25 000 und/oder 1: 50 000.
3.4.2. Geophysika1ische F1ugvermessung (IGMS)
Das F1ugprogramm basiert auf-den Ergebnissen der bisherigen
Auswertung der Messungen auf dem Ekstrom und Fi1chner Sche1feis
sowie im Ritscher Hoch1and 1983/84 und im Nord Victoria Land
1984/85. In erster Prioritat wird neben der Erfassung der
Eisdicken und Feinstruktur die unter1agernde Schicht im Zentra1-
tei1 des Fi1chner Sche1feises aus der Luft untersucht werden,
dieses auch zur Fest1egung der Bohrpunkte.
Wir erwarten Angaben Uber Machtigkeit, Dichte und Absorption der
bedeutenden unter1 agernden Schi cht im Fi 1chner Sche1 fei s.
Au~erdem ermog1icht die F1ugvermessung mit e1ektromagnetischen
Wellen die Bestimmung der Absorption im Eis genere11 und d~mit
wahrs€hein1ich die Unterscheidung zwischen auf dem Sche1feis
akkumu1ierten Eistei1en von den yom In1andeis stammenden sowie
angefroreren Eistei1en.
Da bei der F1ugvermessung mit verminderter Genauigkeit auch die
Hohe der Eisoberf1ache gemessen wird, kann fUr das isostatische
G1eichgewicht die mitt1ere Dichte des Eises und unter Nutzung der
Machtigkeitsmessung die Masse pro F1acheneinheit bestimmt werden.
Bei den F1ugvermessungen wird auch eine genaue Kartierung der
schon durch Messungen 1983/84 festgeste11ten und im Kantenbereich
weitverbreiteten Brine-Einsch1Usse erfo1gen. Die F1ugvermessungen
sollen Uber die e1ektromagnetischen Messungen hinaus aeromagne-
tische und VLF-Messungen umfassen. Mit 1etzteren so11 versucht
werden, in Spa1tengebieten eingedrungenes Meerwasser aufgrund
seiner erhohten Leitfahigkeit zu kartieren.
3.4.3. Oberflachen- und Bohr1ochmessungen auf der Traverse
( I G~1S)
Wahrend FILCHNER-II sind HeiBwasserbohrungen mit Bohr10chmessun-
gen gep1ant. Abb. 17 zeigt die fUr die Schme1zbohrungen vorge-
sehenen Gebiete sowie einen fUr dieses Programm wUnschenswerten
Expeditonsver1auf. Wahrend der Traverse sollen verschiedene
9 e 0phy s i kali s c he abe r fl a c hen - t1 eBve r f a h r e n z um Eins at z k0mmen ,
durch deren Zusammenwirken genauere Aussagen Uber die Machtig-
keit, die Feinstruktur, Dichte sowie die Temperatur und e1as-
ti sch-mechani schen Ei genscha ften des Sche1 fei ses ermog1 i cht

























Abb. 17: Ubersicht uber die geplante Schmelzbohrung.
die Frage des Anfrierens/Abschmelzens an der Schelfeisunterseite
untersucht werden; dazu sind Messungen in Bohrlochern unumgang-
lich. 1m einzelnen sind folgende Aktivitaten geplant:
a) Bohrlochmessungen
HeiBwasserbohrungen werden an Gitterpunkten, sowie an Punkten
ube r de r 1984 e r kann ten Zw i s c hen s chi c htim Sc helf e ism i t e i nem
kompakten, zerlegbaren, auch im Flugzeug transportierbaren
HeiBwasserbohrsystem durchgefuhrt zur Klarung des Ursprungs und
der Eigenschaften der unterlagernden Schicht im Filchner Schelf-
eis und zur Untersuchung der Prozesse an der Schelfeisunterseite.
Die Schmelzbohrungen werden teilweise bis ins Meer durchgehen,





2 Bohrungen (1 Temperatur, 1 1nklinometrie)
3 Bohrungen (l Temp., 1 1nkl., 1 Sei smi k)
3 Bohrungen (1 Temp., 1 1nkl., 1 Seismik)
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Die folgenden Bohrlochmes~ungen sind vorgesehen; sie erfolgen
teilweise wahrend bzw. nach Erstellung der Bohrung, teilweise
sind Nachmessungen nach einem oder mehreren Jahren erforderlich
- Direkte Lotung der Eisdicke und Meeresbodentiefe zum Vergleich
mit EM- und seismischen Verfahren,
- genaue Bestimmung der mittleren Meeresh~he, des Gezeitenhubs
und der H~he des Schelfeises,
- seisrnische Bohrlochversenkmessungen mit Verfahren zur Be-
stimmung des Geschwindigkeits- und Dichteverlaufs im Schelf-
ei s,
- Temperaturmessungen im Schelfeis und Wasser durch das Ein-
bringen und Einfrieren von TemperaturmeBketten und Nachmessung
nach Einstellung des Temperaturgleichgewichts in den folgenden
Jahren,
- Bohrlochinklinometrie zur Bestimmung der inneren horizontalen
Verformungsraten mit Wiederholungsmessungen nach einem oder
mehreren Jahren (Wiederaufschmelzen).
- Leitfahigkeitsmessungen in der SpUlung wahrend des Bohrvorgangs
und Einsatz von geologischen Filtern zur Klarung der Eigen-
schaften der Filchner-Zwischenschicht (salines Eis, Sediment-
transport?) ,
- direkte Messung von Anfrier-/Abschmelzraten an der Schelfeis-
unterseite durch Einbringen von EMR-Empfangern nahe der
Unterkante,
- Bestimmung der vertikalen Kompressionsrate,
- Entnahme von Wasser und Bodenproben sowie
- Bestimmung der Str~mungsgeschwindigkeit des Meerwassers.
b) Seismische Messungen der folgenden Art werden durchgefUhrt:
- Bestimmung der elastisch-mechanischen Eigenschaften und der
Machtigkeit des Schelfeises durch Schusse geringer Ladungsmenge
mit Einsatz eines "Eisstreamers" fUr die Geophonauslage,
Ersteinsatzseismik (sprengseismisch, schuBnah erganzt durch
Hammerschlagseismik), Registrierung von P- und S-Wellen zur
Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung und daraus der Dichte
und elastischen Parameter des Schelfeises als Funktion der
Tiefe, sowie der glaziologischen Parameter, der kritischen
Tiefe und Ubergangstiefe,
reflexionsseismische Bestimmung der Eismachtigkeit und der
Machtigkeit der Wassersaule unter dern SChelfeis. Dieses
seismische Verfahren soll die Bestimmung der Eismachtigkkeit
auch an Stellen erm~glichen, wo keine EMR-Ergebnisse tiber die
Gesamtmachtigkeit vorliegen, weil hohe Er~-Absorption und
geringe Reflektivitat der Schelfeisunterseite die Reichweite
des EM-Verfahrens begrenzen,
seismische CMP-Profile an ausgewahlten Punkten zur Bestimmung
des Aufbaus des obersten sedimentaren Stockwerkes unterhalb des
Meeresbodens.
c) Einsatz des Boden-EMR fUr ein
- kontinuierliche, hochaufl~sende Kartierung in wichtigen Profil-
abschnitten wahrend der Traversenfahrt zur Bestimmung der
Feinstruktur und des Zwischenhorizontes und soweit moglich der
Gesamtmachtigkeit des Schelfeises, zur Spaltenerkundung und
Auswahl geeigneter Stellen zum Bohren,
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- elektromagnetische CMP-Profile an Gitter- bzw. Bohrpunkten zur
Bestimmung der Geschwindigkeitstiefenfunktion elektromagne-
ti scher Well en im Schel fei s, insbesondere in der hochabsor-
b i ere nden un t ere n Schi c ht f'tj r Au s we r tun 9 von Bod e n- un d
Luftkartierungen und Messungen der Absorption elektromagne-
tischer Wellen besonders in der Eisschicht unterhalb des
Zwischenhorizontes.
d) Geoelektrische Widerstandssondierung (Schlumberger) zur
Me~sung des spez. Widerstandes im Schelfeis nahe einer Bohr-
stelle mit dem besonderen Ziel, die elektrische Leitfahigkeit
der unterlagernden Schicht sowie den Dichte-Temperatur-Tiefen-
verlauf im Eis von der Oberflache aus zu bestimmen.
3.4.4. Glazialgeodasie auf dem Filchner-Schelfeis (If V, IEH, AWl)
Der geodatische Beitrag zum glaziologischen Schwerpunktprogramm
IIErforschung der Dynamik und des Massenhaushalts' des Filchner-
Schelfeises ll besteht in der Erfassung der FlieBbewegungs- und









.!i.!:. Punkle der Nullmes6ung 1983/84
oNr. Einzurlchlende PunkIe
in den im Sudsommer 1983/84 eingerichteten und erstmalig beob-
achteten 10 Punktgruppen (Abb. 18) mit 1. Prioritiit die Wieder-
holungsmessungen durchfuhren sowie zwei photogrammetrische
PaBpunkte fur die Schelfeiskantenbefliegung koordinatenmaBig
festlegen. Mit 2. Prioritat sollen weitere Rasterpunkte einge-
richtet und Nullmessungen durchgefuhrt werden. Zur Anwendung
kommen Verfahren der absoluten Positionsbestimmung (Doppler, GPS)
und der terrestrischen Geodasie.
Die IITraversengruppe" wird -zusammen mit Wissenschaftlern anderer
Disziplinen und einem Techniker- wie 1983/84 mit einem Schlitten-
zug von der Filchner-Station aus die Rasterpunkte 240, 241, 345,
335, 341 und 230 bearbeiten. Nach Moglichkeit sind weitere
Neupunkte (331, 330, 231, 235, 231) einzurichten und zu be-
stimmen.
Die "Fluggruppe" 5011 mit Flugupterstutzung durch eine Do 228-100
von der Filchner-Station aus operieren und die eiskantennahen
Punkte (110, 120, 130, 111, 125) bearbeiten sowie die Hohenan-
schlusse an den r'leeresspiegel herstellen. AnschlieBend ist das
Raster urn die Punkte 210, 220, 310 und 320 zu erweitern.
Zur Genauigkeitssteigerung der Koordinatenbestimmung wi rd
gleichzeitig auf King George Island eine Doppler- und GPS-Re-
ferenzstation betrieben.
Sofern sich fur eine der beiden Gruppen ein mehrtagiger Aufenhalt
in der Filchner-Station ergibt, sollen zusatzliche Punktgrup.pen
im Eiskantenquerprofil zwischen Punkt 140 und Berkner Island
eingerichtet und beobachtet werden.
3.4.5. Untersuchungen zum MassenfluB im Frontbereich des Filchner
Schel fei ses (AWl, IEH)
Wahrend FILCHNER-II sollen die Dopplerpositionierungen und
Ueformationsfiguren im Schelfeiskantenbereich ruckgemessen
werden, um die Absolutbewegung und das AuseinanderflieBen des
Frontbereichs zu bestimmen. Zur Verdichtung der Stationskette
wird eine weitere Station i~ Frontbereich eingemessen. Zum ersten
Mal wird das Global Positioning System (GPS-NAVSTAR) zur Posi-
tionierung zur Anwendung kommen. An den Stationen werden senk-
recht zur Schelfeiskante Pegelketten errichtet, urn die Kalbungs-
verluste und das eiskantennahe Verformungsverhalten quantitativ
zu erfassen. Dieser Programmpunkt steht im Zusammenhang mit der
photogrammetrischen Aufnahme des Frontbereichs (IFAG).
3.4.6. GPS-Basislinienbestimmung zur Ableitung von Bewegungen der
Antarktischen Platte (IEH)
Mit dem Global Positioning System (GPS) soll eine hochgenaue
Basislinie auf der Antarktischen Platte zwischen der Antark-
tischen Halbinsel und dem Ostrand des Weddell-Meeres bestimmt
werden.
~Jahrend der Fahrt der IIPolarstern" vom Ekstrom zum Filchner-
Schelfeis wird ein GPS-Empfanger TI 4100 auf der argentinischen
Station Belgrano II auf dem Nunatak Bertrab eingesetz~. Durch
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gleichzeitige Beobachtungen mit GPS-Empfangern auf dem Nunatak
und einer Station im nordlichen Teil der antarktischen Halbinsel
soll eine Nullmessung fur geodynamische Untersuchungen vorge-
nommen werden. Bei der spateren Auswertung der Simultanbeob-
achtungen konnen sehr genaue Relativkoordinaten zwischen den zwei
Stationen abgeleitet werden.
Durch spatere Wiederholungsmessungen des Interstationsvektors
werden Aussagen uber Erdkrustenbewegungen der Antarktischen
Platte moglich.
3.4.7. Glaziologische Untersuchungen auf dem Filchner Schelfeis
(BAW, IUH)
Fur die glaziologischen Arbeiten wahrend FILCHNER-II ist im
wesentlichen vorgesehen:
- Die bei FILCHNER-I auf den Traversenpunkten begonnenen Gelande-
arbeiten zur Ermittlung der Akkumulation in analoger bzw.
geringfugig modifizierter Weise fortzufuhren, bezogen auf neue
Positionen des Gitternetzes, wobei besonderes Gewicht auf die
Ausfuhrung von Flachbohrungen (10 m) mit Probennahme gelegt
wi rd;
- klimarelevante Messungen und Beobachtungen an den jeweiligen
Positionen durchzufuhren (10 m-Firntemperatur);
- auf den bereits naher untersuchten Positionen der Traverse
1983/84 AnschluBmessungen zur Bestimmung der Akkumulation des
Jahres 1984/85 vorzusehen;
- Nachmessungen des Scheeauftrags an den als Schneepegel dienen-
den geodatischen Signalen, insbesondere an den Punkten zwischen
Anlegestelle IIF II und Filchner-Station vorzunehmen.
Der Glaziologe soll innerhalb der IITraversengruppe ll eng mit den
Geophysikern zusammenarbeiten, da sich verschiedene Programmteile
erganzen, z.B. Dichte- und Temperaturbestimmung im oberflachen-
nahen Firn. Insbesondere ist eine gegenseitige Unterstutzung bei
den Bohrarbeiten erforderlich.
Es wi rd davon ausgegangen, daB neben den Positionen mit geoda-
tischen Wiederholungsmessungen auch neue Punkte des Filchner-
Gitters angefahren werden. Fur glaziologische Belange wurde dabei
eine Verlangerung der bisher bearbeiteten Traverse von 1983/84
bevorzugt, zur Vereinfachung der Logistik wird aber auch eine
Fortfuhrung der Arbeiten auf einem westlichen Parallelprofil
unterEinbeziehung des Punktes 230 akzeptiert. Dabei wird davon
ausgegangen, daB Probennahmen aus Schneeschachten und Flach-
bohrungen al s gl azi 01 ogi sches Programm an etwa funf neuen
Positionen erfolgen konnen, woraus sich eine Kernmenge von ca. 50
m Lange ergibt. Als Dauer fur die Ausfuhrung der Arbeiten muB bei
entsprechender Hilfe fur die Flachbohrungen ein voller Arbeitstag
angesetzt werden.
Sofern die Moglichkeit besteht mit den Flachenflugzeugen einen
kurzen Arbeitsaufenhalt auf einem lIice rise ll (Berkner) zu
ermoglichen, urn ausschlieBlich eine Flachbohrung mit Bergung des
Kernmaterials vornehmen zu konnen, sollte dies unbedingt ange-
strebt werden.
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4. Fahrtabschnitt Kapstadt - Punta Arenas (ANT-IV/4)
4.1. Physikalische Ozeanographie
4.1.1. Verankerungsarbeiten (DHI, AWl)
Auf der Reise ANT-IV/4 werden im Bereich des Maud Rise fur das
wahrend der Reise ANT-IV/2 geplante Winter-Experiment verankerte
Gerate ausgelegt. Mit einem Array von 5 Verankerungen mit
Strommessern und Thermistorketten sollen im Gebiet des Maud Rise
( v9 1. Ab b. 20) f 11 r ve r sc hie den e h0 r i z0 ntal e un d ve r t i kale Skale n
die mittleren Anteile und Fluktuationsanteile der Geschwindig-
keits- und Temperaturfelder bestimmt werden. lusammen mit dem
Massenfeld, das wi'ihrend des Winterexperiments 1986 (ANT-V)
entsprechend bestimmt werden 5011, kann daraus auf den Energie-
haushalt, den Ubergang von potentieller in kinetische Energie und
die fur den Warmetransport wichtigen dynamischen GraBen ge-
schlossen werden. Die Positionen sind so ausgewahlt, daB neben
der Abdeckung unterschiedlicher raumlicher Skalen das Geschwin-
diykeitsprofil in Stromluv und in Stromlee des Maud Rise sowie im
kalten und im warmen Sektor des Rezirkulationsbereichs des
Weddell-Wirbels erfaBt wird.
Neben Strommessern un6 Thermistorketten werden an einzelnen
Verankerungsteilen Substratkammern zur Bestimmung der bakteri-
ellen Aktivitat in der Tiefsee angebracht. Die Verankerungen
sollen Anfang 1987 wieder aufgenommen werden.
Die folgenden Positionen sind fu r die Verankerung vorgesehen:
Pos (1 ) 64°00~S, 4°00~E, 4000 m Tiefe
Pos (2 ) 67°00~S, 5°00~E, 4200 m Tiefe
Pos (3 ) 65°00~S, ooOO~ , 4200 m Tiefe
Pos (4 ) 66°00~S, ooOO~ 4400 m Tiefe
Pos (5 ) 65°30~S, 2°00~W: 4900 m Tiefe
4.1. 2. Hy d r 0 9rap his che Arbeiten (AW I, DHI, I UP, NIOl)
Wahrend des geologischen Profils uber den Atlantik-Indik-Rucken
(Abb. 19) werden neben hochauflosenden CTD-Profilen gezielte
Wasserproben fUr die Bestimmung von Sauerstoff, Nahrsalzen, den
Helium-Isotopen 3He und 4He sowie 226Ra genommen. Diese Daten
geben einen detaillierten Einblick in die Herkunft der ~~asser­
massen, ihre groBraumigen Vermischungsprozesse und mogliche tiefe
Verbindungswege zwischen den einzelnen Tiefsee-Becken.
Der hydrographische Schnitt lauft durch ein Gebiet, wo sich in
mittleren und groBen Tiefen die Wassermassen des Antarktischen
Wassergurtels, des sudlichen Atlantiks und des Indischen Ozeans
treffen. Die untermeerischen Rucken trennen diese EinfluBgebiete,
erlauben aber besonders im Bereich der Bruchzonen des Atlantik-
Indik-Ruckens in Graben und Durchlassen den Austausch zwischen
den Becken. Neben der Bestimmung von vermuteten Heliumquellen
innerhalb des Ruckengebietes erlaubt das starke, aus dem Pazi-
fischen Ozean mit dem lirkumpolar-Wasser (CPW) advektierte
Helium-Signal eine AbschiHzung des Anteils, der aus dem antark-
tischen und pazifischen Bereich in das Agulhas Becken gelangt.
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Abb. 19: Ubersicht uber die Arbeitsgebiete wahrend ANT-IV/4
B = Atlantik-Indik-Rucken, C = Sedimentfallenveran-
kerung, 0 = Maud Rise, Dreiecke = Kernstationen, Kreise
= vorgeschlagene ODP-Bohrpunkte
Das starke Silikat-Signal aus dem Weddell-Meer erlaubt gleich-
zeitig eine Abgrenzung des zirkumpolaren Anteils von den Anteilen
aus dem Weddell-Meer an den n~rdlich des RUckens angetroffenen
tiefen Wassermassen. Diese Angaben sind wichtig fur die Be-
stimmung der Tiefenzirkulation des Weltozeans. Gleichzeitig
lassen sie Aussagen Uber die Vermischungsmechanismen in der
Tiefsee zu.
Die Daten der GEOSECS Expedition 1972/73 (Geochemical Sections
Study) ergaben erste Hinweise auf dieses PrOblem; sie~erden
durch diesen Schnitt wesentlich erganzt werden.
4.1.3. Silikat- und Aluminium-D namik an der Grenzflache Meer/
Meeresboden NIOZ)
Die Remobilisierung des biogenen Silikats durch Losung in der
Sedimentoberflache und die Diffusion geloster Kieselsaure in das
Bodenwasser ist ein auBerst wichtiger Prozess im marinen Silikat-
kreislauf. Uber diesen Vorgang ist die Akkumulation biogenen
Silikats mit Silikatanomalien im Bodenwasser positiv korreliert.
Der wahrend ANT-IV/4 gefahrene Schnitt uber die antarktische
Polarfront eroffnet die Moglichkeit, diese Prozesse in sehr
unterschiedlichen Sedimenten in einer Region mit einer ausge-
pragten Silikatanomalie im Bodenwasser zu untersuchen. Das
Vorhaben wi rd in enger Zusammenarbeit mit dem sedimentol ogi schen
Programm (AWl) am gleichen Probenmaterial aus GroBkastengreifer-
Einsatzen durchgeftlhrt werden.
Silikat und Aluminium aus Wasser- und Porenwasserproben werden
unmittelbar an Bord bestimmt. Fruhere Arbeiten haben gezeigt, daB
Al eine wesentliche Rolle bei der L~sung silikatischer Hartteile
spielt.
Der Radongehalt des Bodenwassern wird bestimmt werden, urn die
diffuse Verteilung in der Wassersaule zu modellieren. Losungs-
kinetik, Tonmineralogie und chemische Zusammensetzung der
Sedimente werden spater im Institutslabor untersucht
CTD- und Wasserschopferserien werden auf den Kastengreifer-
Stationen benotigt, besonders aber bei 49° ,53° und 55°S; eine
besonders enge Beprobung erfolgt in den untersten 300 m der
Wassersaule.
4.2. Sedimentgeologische Arbeiten
4.2.1. Flachseismische Untersuchungen (RGD)
Ein-Kanal-"Watergun"-Profile sind, in Zusammenarbeit mit der
sed i me nt 0 log i s c hen Pro ben na hme z wi s c hen Ka pst a dt, Ube r die
Polarfront, den Atlantik-Indik-Rucken bis zum Maud Rise geplant.
Als Ausgangspunkt fUr eine Studie Uber raumliche und zeitliche
~nderungen der Sedimentation im Weddell Becken sollen diese
Aufnahmen eine Dbersicht ermoglichen. Es wird davon ausgegangen,
da~ die Entstehung einer thermohalinen Zirkulation im Zusammen-
hang mit klimatischen ~nderungen und Vereisungen in der Antarktis
- 51 -
sich in der sedimentaren Entwicklung des Beckens bemerkbar macht.
Erh~hte Bodenstromaktivit!t in Verbindung mit der Bildung des
Antarktischen Bodenwassers und der Entwicklung der Westwinddrift
rund urn die Antarktis vor ca. 20-25 m.a. sollte zu SchichtlUcken
bzw. Diskordanzen bzw. M!chtigkeitsverringerungen gefUhrt haben.
Es soll versucht werden die Diskordanzen im Weddell-See-Becken
mit den von anderen Teilen des stidlichen Ozeans bekannten
Phanomenen zu korrelieren.
Die interpretierten Profile sollen als Grundlage dienen fUr
weitere Studien tiber Machtigkeits!nderungen, m~glicherweise in
Zusammenhang mit ~nderungen in der Sedimenttransportrichtung.
4.2.2. W!rmefluBmessungen (AWl)
An mehreren Stationen im Bereich des Queen Maud Rise und des
Atlantik-lndik-RUckens sollen W!rmefluBdichtemessungen durchge-
fUhrt werden, wobei an jeder Station mehrere Messungen durchge-
fUhrt werden sollen. Die dazu neben den Temperaturprofilen
notwendigen Warmeleitf!higkeitsmessungen werden sowohl in situ,
wie auch an den Sedimentkernen durchgeftihrt. Dies ist Teil eines
langerfristigen Programms zur Untersuchung des Warmeflusses im
Bereich des Weddell Meeres.
4.2.3. Palaoozeanographie (AWl, FSW, RGD)
Aus der Zusammensetzung von Sedimenten und den marinen Fossil-
gemeinschaften lassen sich Rtickschltisse auf ozeanographische. und
klimatologische Bedingungen in geologischer Zeit gewinnen. So
k~nnen aus den Sedimenten des zirkumantarktischen Ozeans Para-
meter wie Lage der Polarfront, lntensitat des Antarktischen
Bodenwassers (AABW), Verbreitung von ~1eereis und Eisbergen,
Temperatur des Oberflachenwassers und Primarproduktion abge-
schiHzt werden; diese Daten stellen einen wesentlichen Beitrag
zur Erforschung der Klimaentwicklung des antarktischen Raumes im
Quart!r dar.
Zur Durchftihrung entsprechender Untersuchungen sollen auf einem
Profilschnitt vom Agulhas Becken tiber den Atlantik-Indik-Rticken
bis in das Weddell Becken (Abb. 19) sowie im Bereich des Maud
Rise (Abb. 20) lange Sedimentkerne mit Kolbenlot und Schwerelot
gezogen werden. Dazugehorige Oberflachensedimente werden mit
einem GroBkastengreifer gewonnen.
Die Auswahl der Probenstationen erfolgt auf der Grundlage eines
vorher durchzuftihrenden seismischen Survey (3.5 kHz, Air Gun,
Water Gun) der zum Teil auf den Ergebnissen von ANT-IV/3 aufbauen
wi rd.
Die Sedimentologischen Untersuchungen an den Sedimentkernen
werden sich auf KorngroBen- und Komponentenanalysen sowie
Texturstudien konzentrieren. Diatomeen und Radiolarien stehen bei
der palaontologischen Bearbeitung im Vordergrund. In einem
speziellen Programm (RGD) sollen die benthischen Foraminiferen in
einem Vergleich Lebendfaune/Todfauna in Oberflachenproben unter-
sucht werden.
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Die Altersstellung der Sedimente soll durch eine Kombination von
pal!omagnischen Messungen und biostratigraphischen Datierungen
(Diatomeen, Radiolarien) ermittelt werden. Gegebenenfalls sollen
auch Methoden der Isotopen- und Biofluktuationsstratigraphie
erg!nzend herangezogen werden. Weiter soll versucht werden die
fossilfreien Sedimente durch radiometrische Datierungen mittels
lOBe und 14C genauer ~inzustufen. Entsprechende Probenreihen
konnen im Rahmen eines Forschungsprogramms des RGD gemeinsam mit
den Universit!ten Gronigen und Utrecht bearbeitet werden.
a) Profi 1 Agul has Becken - Weddell Becken
Auf einem Profil yom Agulhas Becken im Bereich der Polarfront
tlber den Atlantik-Indik-RUcken hinweg bis in das Weddell Becken
sol len an 7 Stationen Sedimentkerne und an weitern 6 Stationen
Oberfl!chensedimente gewonnen werden. Damit wird ein wahrend der
Expedition ANT-II/4 (1984) auf der Slidflanke des Atlantik-Indik-
RUckens gewonnenes Probenprofil weiter ausgebaut (Abb. 19). Hier
werden quart!re bis jung-neogene, opalreiche Sedimente (Diato-
meen, Radiolarien) erwartet, die vulkanogene Komponenten, IRD
(ice-rafted debris) sowie ~lakro- und ~likromanganknollen in
unterschiedlicher H!ufigkeit enthalten. Die Datierung bereits
gewonn~ner Sedimentkerne ergab Sedimentationsraten urn 1 cm/1000
Jahre fUr den distalen Bereich des RUckens und stark schwankende
Werte zwischen 0.1-1.4 cm/1000 Jahre fUr den proximalen Bereich.
An Hand dieses Probenmaterials sollen insbesondere
fUr die Rekonstruktion der Lage der Polarfront,
des Antarktischen Bodenwassers sowie der mittleren





Ze i t 9e won n e. n
b) t1a ud Ri se
1mB ere i c h des r1 a ud Ri s e (A bb. 20) sol 1e nan ca. lOStat ion e n i n
unterschiedlicher Wassertiefe Sedimentkerne und Oberfl!chen-
sedimente gesammelt werden. Das geplante Probennetz ist auf ein
parallel laufendes ozeanographisches Programm mit Langzeitver-
ankerungen (s. 4.1.1.) abgestimmt und soll andererseits auch die
w!hrend 1986/87 im uO cean Drilling Programme U am Maud Rise vorge-
sehenen Bohrpositionen berUcksichtigen. Am Maud Rise werden
ebenfalls opalreiche Sedimente erwartet, die im flacheren Bereich
des Hochgebietes auch biogene Karbonate (im wesentlichen Fora-
miniferen und Coccolithen) enthalten.
Die Auswertung der Sedimentkerne aus unterschiedlichen Wasser-
tiefen am Maud Rise soll AufschluB geben Uber die Entwicklung der
vertikalen. Gradienten der ozeanographischen Parameter in Raum und
Zeit. Aus den Sedimentsignalen der Pal!oproduktion und Meer-
eisbedeckung soll die quart!re Geschichte der Weddell Polynya
abgeleitet werden.
4.2.4. Untersuchungen zur Verbreitung des Nannoplanktons (RGD)
Die genaue Zusammensetzung und regionale Verbreitung der rezenten
Nannoplankton-Population im sUdlichen Ozean ist in vielen
Einzelheiten noch immer unbekannt.
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Wahrend der Transit- und Profilfahrten sollen mit dem Pumpen-
system des Schiffes Proben aus dem Oberflachenwasser gesammelt
werden.
Auf Station sollen mit dem Rosettenwasserschopfer Vergleichs-
proben (10 1 Volumen) aus dem Oberflachenwasser und aus ca. 100 m
Tiefe gewonnen werden. Zum Vergleich zwischen Lebendflora und
Todflora sollen Proben von der Sedimentoberflache in die Unter-
suchung eingeschlossen werden.
4.2.5. Sedimentfallen-Experimente und Aktuopalaontologie (GIK,
AWl, WHOI)
Zur Erfassung der Partikelsedimentation wurde Ende Januar 1985
wahrend ANT-III/3 ein Verankerungssystem mit Sedimentfallen und
Stromungsmessern im nordlichen Weddell Meer (Pos. 62°16.5~S,
34°45.5~W) in ca. 4000 m Wassertiefe ausgebracht. Diese Veran-
kerung soll wahrend ANT-IV/4 aufgenommen und moglichst in
ahnlicher Position wieder ausgesetzt werden. Die Sedimentfallen
sollten Material Uber etwa 14 Monate hinweg in Abstanden von 11
bzw. 22 Tagen, aufgesammelt haben. Wir erwarten Daten zum
GesamtpartikelfluB im Untersuchungsgebiet, zur Produktion bei
offenem Wasser, am Eisrand und unter Eisbedeckung. AuBerdem
werden die Proben Aussagen zur Veranderung organischer Substanzen
sowie zur Losung von biogenem Opal und Karbonat beim Durchsinken
durch die Wassersaule liefern.
Zur Untersuchung von Haufigkeit und Verteilung planktischer
Foraminiferen und zur Untersuchung der C-Isotopen-Zusammensetzung
der organischen Substanz sind Plankton- und t·1ultinetzfange
vorgesehen. Zusatzlich ist die Filtration groBvolumiger Proben
aus Wasserschopferserien zur Bestimmung der suspendierten
Partikel in der Wassersaule geplant.
4.2.6. Geophysikalische Kartierung und Beprobung am Atlantik-
Indik-Rucken (BPI, DGC, WHOI)
In den letzten 15 Jahren sind yom Bernhard Price Institute of
Geophysical Research Bathymetrie und Geophysik des Meeresbodens
zwischen SUdafrika und dem Antarktischen Kontinent intensiv
untersucht worden. Sehr detailierte Kartierungen der ozeanischen
Bruchzonen sowie des magnetischen Streifenmusters erlauben in
diesem Bereich eine detailierte Rekonstruktion des Auseinander-
brechens des alten Superkontinents Gondwana. Es lassen sich die
genauen Spuren der auseinanderdriftenden Kontinentteile (SUd-
amerika, Afrika, Madagaskar, Indien und der Antarktis) eben so
verfolgen wie die individuelle Driftgeschwindigkeit wahrend der
einzelnen Zerfallphasen.
Das noch andauernde Ausei nanderdri ften von Afri ka und der
Antarktis erfolgt durch "sea-floor spreading" an der gemeinsamen
Plattengrenze, dem langen, seismisch aktiven Rtlcken, der von
Bouvet Uber die Prince Edward Islands bis in den zentralen
Indischen Ozean verlauft. Eine intensive Untersuchung dieses
aktiven mittelozeanischen RUckens verspricht wesentl iche Infor-
mationen nicht nur tlber die heutige Kinematik dieser Region
sondern auch Uber die prizipiellen plattentektonischen Prozesse.
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Die detailierte geophysikalische Kartierung dieses Gebiets
U1agnetic, Gravimetrie, Bathymetrie, etc.) wird durch ein
umfangreiches Beprobungsprogramm auf die Basalte und sonstigen
Eruptiva des Atlantik-Indik-RUckens fur geochemische und Isoto-
pen-Untersuchungen.
Das Dredgenprogramm ist Teil des internationalen SOLP (Southern
Ocean Lithosperic Project) mit Forschergruppen in SUdafrika,
Europa und den USA. 1m Vordergrund der Untersuchungen stehen die
Fragen nach der Magmengenese und moglichen Mantelheterogenitaten
im Bereich des Atlantik-Indik-RUckens. 1m Rahmen von SOLP wurde
bisher schon das Gebiet zwischen Spiess-Rucken (bei 0° Lange) und
Skaka Bruchzone (bei go Ost) sowie der Bereich von 17° Ost bis
Uber Marion Island hinaus beprobt. Wahrend ANT-IV/4 5011 nun das
Gebiet von 10° bis 16° E des Atlantik-Indik-RUckens mit dem
Einsatz groBer Kettendredgen beprobt werden. Dabei sollen
moglichst frische Basalte und sonstige Eruptiva von der Rucken-
achse gewonnen werden. Die sehr komplexe Topographie des RUckens,
kompliziert durch die zahlreichen Bruchzonen, erfordert einen
intensiven bathymetrischen Survey, der mit einem speziellen
SEABEAM-Programm gekoppelt werden 5011.
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